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STATUTA
CONGREGATIONIS MISSIONIS

DE VITA IN CONGREGATIONE

C aput

I

De actuositate apostolica (a. 10-18)
1. — Opera activitatis apostolicae quae, rebus bene perpensis,
amplius non videntur respondere vocationi Congregationis in prae
senti, gradatim relinquantur.
2. — In hoc tempore, quod globalizationis appellamus, plura extant
signa et adiuncta quae fidei fortiter opponuntur et tam quam provoca
tiones videntur quoad methodos traditionales evangelizationis. Sodales
haec omnia serio perpendent, pro certo habentes hanc rerum condi
cionem ab ipsis exigere testificationem personalem et comm unitariam
fidei solidae in Deum Jesu Christi et explorationem novarum viarum,
quae aptiores habeantur ad rite persequendam suam vocationem pau
peribus evangelizandi.
3. — Provinciae et singulae domus in inceptis apostolicis fraterna
cooperatione sive inter se, sive cum clero dioecesano et cum institutis
religiosis, sive cum laicis libenter laborabunt.
4. — Dialogum oecumenicum quaerent sodales; in re autem reli
giosa, sociali et culturali cum aliis, sive christianis sive non christianis,
active intererunt.
5. — Ad opus missionum ad Gentes quod attinet, his normis
attendatur:
1) corresponsabilitati obsequentes, Provinciae sive sua sponte
sive Superiore Generali invitante m utuum sibi praestent auxilium;
2) singulae Provinciae vel etiam plures una simul recipiant unum
saltem territorium missionis, quo sodales, uti operarios in messem
Domini, mittant;
3) sodalibus facultas concedatur concrete adiuvandi opera missio
num, etiam sese offerendo ad munus evangelizationis illic obeundum;
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4)
sodales insuper incitentur ad participandum operibus missionalibus Ecclesiae universalis et localis. Etiam opera missionalia Con
gregationis propria congrue ordinentur.
6. — Missionarii ad Gentes missi, cognitione realitatis regionis ubi
laborabunt, sedulo se praeparent ad specialia m unia illic obeunda ut
actio pastoralis quam suscipient efficaciter respondeat necessitatibus
locorum.
7. — §1. Sodales peculiarem habebunt curam promovendi et
fovendi, in apostolicis activitatibus, Familiam Vincentianam et Conso
ciationes laicorum ad ipsam pertinentes.
§2. Omnes Sodales congruenter parati esse debent ad hoc munus
exercendum erga diversos Familiae Vincentianae ramos et solliciti ad
id praestandum quotiescumque ab ipsis requiratur.
§ 3. Huius ministerii centrum exprim itur in condivisione propriae
experientiae fidei iuxta Ecclesiae doctrinam et spiritum vincentianum.
Ut hoc munus hodiernis necessitatibus respondeat, apta formatio
curanda est theologico-spiritualis, tecnica, professionalis et politicosocialis.
§4. Cum aliqua domus a sua actuositate cessat, peculiaris habea
tur cura ut faciliter vitam suam prosequantur Consociationes laicorum
quae spiritum vincentianum induunt.
8. — Inter Provincias foveantur congressus ad melius cognoscenda
vocationem missionariorum et methodos actionis pastoralis, quae effi
cacius respondeant concretis rerum personarum que condicionibus et
mutationibus.
9. — § 1. Ad Provincias pertinet, pro rerum adiunctis, condere nor
mas ad actionem socialem spectantes, et concreta determinare media
quibus iustitiae socialis adventus festinetur.
§2. Cooperationem insuper praestabunt sodales, pro locorum et
tem porum adiunctis, consociationibus iuribus humanis defendendis
atque iustitiae et paci fovendis.
10. — §1. Inter activitates apostolicas Congregationis num erantur
paroeciae, dummodo apostolatus quem ibi exercent sodales, congruat
cum fine et natura Instituti nostri, et exiguus pastorum numerus illud
expostulet.
§2. Hae paroeciae Congregationis debent esse, magna ex parte,
a pauperibus realiter constitutae, aut adnexae Seminariis ubi confratres formationem pastoralem tradunt.
11. — §1. Magnum momentum educationis tam pro iuvenibus
quam pro adultis agnoscentes, docendi et educandi numus, ubi opus
sit ad finem Congregationis assequendum, assument sodales.
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§2. Huiusmodi autem munus aggrediendum est non solum in
scholis cuiusvis generis, sed et in familiis, in locis laboris, immo in
universo ambitu societatis, ubi iuvenes et adulti versantur.
§3. Scholae, Collegia, et Universitates, pro locorum adiunctis,
pauperes recipiant ad eorum promotionem fovendam. Affirmando
vero valorem educationis christianae et formationem socialem christianam tradendo, sensus pauperis alumnis insinuetur, iuxta spiritum
Fundatoris.
12. — Inter media quibus Congregatio utitur in opere evangeliza
tionis congrua pars tribuatur mediis technicis comunicationis socialis,
ad verbum salutis latius efficaciusque diffundendum.

C aput

II

De vita communitaria (a. 19-27)
13. — Confratres aegrotantes et senio affecti vel in aliqua necessi
tate versantes, cum Christo patiente specialiter coniuncti, nostrum
evangelizationis opus participant. Peram anter contendemus illis adesse.
Si impossibile fiat eos excipere in eadem domo ubi suum ministerium
expleverunt, Visitator cum suo Consilio congruentem deliberationem
assumet, attentis variis opportunitatibus et audito confratre curis
egente.
14. — § 1. Confratres qui soli vivere coguntur, in muneribus a Con
gregatione sibi concreditis, curabunt aliquas partes temporis in com
muni impendere, ut bonum communitatis experiantur. Nos vero eis
propinqui erimus ad eorum solitudinem sublevandam eosque sollicite
invitabimus ut aliquoties vitam fraternam et apostolicam simul condividamus.
§2. Confratres vero difficultatibus laborantes fraterno et tempe
stivo animo adiuvare contendemus.
15. — § 1. Officia erga parentes fideliter exsequemur, servata mode
ratione quae necessaria est ad implendam nostram missionem et ad
vitam comm unitariam servandam.
§2. Aperto animo excipere studebimus in domibus nostris con
fratres, sacerdotes et alios hospites.
§3. Liberaliter tractabim us indigentes, a nobis petentes auxilium,
conando eorum angustias expedire.
§4. Fraternam conversationem ad eos omnes qui nobis in vita et
labore associantur, libenter extendemus.
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16. — Commune propositum, quod unaquaeque communitas sibi
conficit initio, quantum fieri potest, anni laboris, simul amplectatur:
activitatem apostolicam, orationem, usum bonorum, testimonium
christianum in loco laboris, formationem continuam, tem pora consi
derationis in commune peragendae, tempus necesarium relaxationis et
studii, ordinem diei. Quae omnia examini periodico subicientur.

C aput

III

De castitate, paupertate, oboedientia et stabilitate (a. 28-39)
17. — §1. Conventus provincialis accommodet normas circa praxim paupertatis, iuxta Constitutiones et iuxta spiritum Regularum
Communium et Statuti Fundamentalis Paupertatis Congregationi ab
Alexandro VII dati («Alias Nos supplicationibus»).
§2. Singulae Provinciae et communitates locales, attentis diversis
locorum et rerum adiunctis, modum servandi evangelicam pauperta
tem exquirant, et circa ipsum periodicum examen instituant, pro certo
habentes paupertatem esse, non tantum propugnaculum Communita
tis (cf. RC III, 1), sed etiam condicionem renovationis et signum pro
gressus nostrae vocationis in Eccleia et in mundo.
18. — Provinciae, Communitates locales et singuli sodales serio
insistere debent in voto stabilitatis profundius perpendendo, cum id
respiciat donum sum m um suipsius ad sequendum Christum pauperi
bus evangelizantem et fidelitatem perm anendi toto vitae tempore in
Congregatione Missionis.

C aput

IV

De oratione (a. 40-50)
19. — Pietatis actus in Congregatione traditos fideliter implebimus,
iuxta propositum commune, praecipue vero Sacrae Scripturae lectio
nem, praesertim Novi Testamenti, SS. Eucharistiae cultum, orationem
mentalem in communi persolvedam, examen conscientiae, lectionem
spiritualem, spiritualia inter annum exercitia, necnon praxim directio
nis spiritualis.
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C aput

V

De sodalibus
1.

De adm issione in Congregationem (a. 53-58)

20. — § 1. Seminarium Internum pro unoquoque sodali incipit cum
a Directore vel ab eius vices gerente receptus declaratur iuxta Normas
Provinciales.
§2. Congregatio, tempore opportuno, cautiones validas, si neces
sariae sint, etiam in foro civili, assumet ut iura tum sodalis tum Con
gregationis debite serventur, in casu quo sodalis sponte egrediatur aut
dimittatur.
21. — Bona Proposita em ittuntur in Congregatione Missionis
secundum formulam directam vel declarativam:
1) Formula directa: Domine, Deus meus, ego, NN., propono me
evangelizationi pauperum toto vitae tempore in Congregatione Missio
nis fideliter dedicaturum in sequela Christi evangelizantis. Ideoque
propono me castitatem, paupertatem et oboedientiam iuxta Instituti
nostri Constitutiones et Satuta servaturum, gratia tua adiuvante.
2) Formula declarativa: Ego, NN., propono me evangelizationi
pauperum toto vitae tempore in Congregatione Missionis fideliter
dedicaturum in sequela Christi evangelizantis. Ideoque propono me
castitatem, paupertatem et oboedientiam iuxta Instituti nostri Consti
tutiones et Statuta servaturum, gratia Dei adiuvante.
22. — §1. Emissio Bonorum Propositorum, presente Superiore vel
sodali ab ipso designato fieri debet.
§2. Ulteriores determinationes quoad Bonorum Propositorum
emissionem vel renovationem, et aliquam formam temporariae vinculationis forsan addendam, necnon quoad iura et obligationes quibus
sodales fruuntur a sua in Congregationem admissione usque ad suam
incorporationem in ipsam, a Conventu uniuscuiusque Provinciae sta
tuantur.
23. — Ulteriores determinationes quoad tempus emissionis Voto
rum, ad Conventum Provincialem uniuscuiusque Provinciae pertinent.
24. — In peculiaribus adiunctis, Conventus Provincialis approba
tioni Superioris Generalis, de consensu sui Consilii, propriam form u
lam tam pro emissione Bonorum Propositorum, quam pro emissione
Votorum proponere potest, conservando tam en elementa essentialia
formularum fixarum.
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2. De iuribus et obligationibus sodalium (a. 59-64)
25. — Carent iure vocis activae et passivae:
1) Qui ex induito vivunt extra Congregationem, iuxta ius pro
prium Congregationis et clausulam in ipso induito appositam;
2) Sodales ad Ordinem Episcopatus evecti vel tantum renuntiati,
durante munere, et etiam expleto munere, nisi ad vitam communitariam redierint;
3) Vicarii, Praefecti et Administratores Apostolici, quamvis non
Episcopi, durante munere, nisi simul sint Superiores alicuius domus
Congregationis.
26. — §1. Praeter eos, qui enum erantur in cann. 171 §1 nn. 3-4;
1 3 3 6 § ln . 2 Codicis luris Canonici et in a. 70 et 72 §2 Constitutionum
Congregationis Missionis, voce activa et passiva carent etiam sodales,
qui - cum ius vocis activae et passivae sive in Congregatione, sive in
Provincia, sive in domo exercere debent - quocumque modo non legi
timo absentes sunt; idest:
a) qui absentes sunt a Congregatione sine debita licentia, cum
eorum absentia tempus sex mensium superat;
b) qui debitam licentiam obtinuerunt, attam en tempore transacto
eam renovare non curaverunt;
c) qui condiciones in licentia extra comm unitatem residendi sta
tutas non servant (cf. Const. art. 67, §2);
d ) qui triennium licentiae superaverunt, salvis casibus infirmita
tis, studiorum aut apostolatus nomine Congregationis persol
vendi (cf. Const. art. 67, §2).
§2. In casibus dubiis Visitator, de consensu sui Consilii, decernit
an sodalis voce activa et passiva gaudeat, attente considerando eius
condicionem in Provincia, ius proprium Congregationis et Normas
Provinciales.
§3. Quod dicitur de voce activa et passiva extenditur etiam ad
consultationes in iure proprio Congregationis et in Normis Provincia
libus statutas.
27. — § 1. Unicuique sodali ius est ut in tota Congregatione suffra
gia pro ipso offerantur cum decesserit.
§2. Singulis mensibus unusquisque sodalis, iuxta condicionem
suam, Missam offerat pro vivis atque defunctis totius vincentianae familiae necnon pro parentibus, propinquis et benefactoribus,
addendo specialem intentionem pro servando spiritu Congregationis
primigenio.
§3. Pariter, alteram Missam offerat pro sodalibus totius Congre
gationis mense praecedenti defunctis.
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§4. Ulteriores determinationes ab unaquaque Provincia sta
tuantur.
28. — Unicuique sodali Congregationi incorporato ius est ut singu
lis mensibus celebratio aliquarum Missarum secundum propriam
intentionem et sine stipe concedatur. Normae circa num erum et
m odum celebrationis harum Missarum ab unaquaque Provincia sta
tuantur.
3. De adscriptione sodalium alicui Provinciae et Domui (a. 65-67)
29. — § 1. Superior Generalis, Assistentes, Secretarius et Oecono
mus Generalis et Procurator Generalis apud Sanctam Sedem, Provin
ciam, ad effectus iuridicos, durante munere, non habent.
§2. Ceteri sodales suam operam praestantes in officiis Curiae
Generalis pertinere ad suas Provincias originis pergunt, adscripti sta
biliter alicui earum domui; addicti sunt tam en ad tempus Curiae, con
ventione habita inter Superiorem Generalem et Visitatorem Provinciae
sodalis.
30. — § 1. Sodalis Congregationis Missionis adscribitur Provinciae
pro qua Superiores eum legitime in Congregationem admittunt. Quae
Provincia dicitur Provincia originis.
§2. Nova sodalis adscriptio acquiritur per destinationem ex una
ad aliam Provinciam, a Superioribus legitime factam. Quae Provincia
dicitur Provincia destinationis.
31. — Ut sodalis am ittat unam Provinciam et aliam acquirat, salva
semper Superioris Generalis auctoritate, exigitur tantum ut Superiores
maiores competentes inter se conveniant, audito ipso sodali. Si autem
sodalis invitus est, translatio ad aliam Provinciam sine approbatione
Superioris Generalis effici non potest.
32. — Superior Generalis, expleto munere, libere eligat Provinciam.
33. — §1. Adscriptio Provinciae destinationis ad tempus indefini
tum vel definitum esse potest.
§2. In utroque casu duo Visitatores:
1) per conventionem scriptam definient iura et obligationes soda
lis et utriusque Provinciae;
2) translationis documenta conscribent, in tabulario utriusque
Provinciae servanda;
3) Visitator Provinciae, a qua sodalis translatus est, ad Secreta
rium Generalem novae adscriptionis nuntium mittet.
§3. Cum de adscriptione temporanea agitur, tempore transacto,
sodalis illico ad suam Provinciam originis redit, nisi forte Visitatores,
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audito ipso sodali, aliter inter se semper scripto convenerint iuxta
Statuta.
34. — Sodalis adscribitur Domui vel Coetui ad instar Domus per
destinationem a legitimo Superiore factam.
4. De egressu et dim issione sodalium (a. 68-76)
35. — Auctoritas denuo admittendi aliquem in Congregationem
pertinet:
1) ad Superiorem Generalem, audito suo Consilio, pro omnibus;
2) ad Visitatorem, auditis suo Consilio et Visitatore Provinciae a
qua sodalis egressus vel dimissus est, pro iis qui nondum Congregationi
incorporati sunt.

C aput

VI

De formatione
I — DE PROMOVENDIS ET FOVENDIS VOCATIONIBUS
36. — Cura de vocationibus promovendis exigit a nobis constantem
orationem (Mt 9,37) et authenticum, plenum ac laetum testimonium
vitae apostolicae et communitariae, praesertim cum adulescentes et
iuvenes nobiscum laborant in missione vincentiana, educantes pro
priam fidem.
37. — § 1. Provinciae, Domus et singuli Sodales curent de candida
tis ad missionem vincentianam suscitandis.
§2. Provinciae autem media aptiora, quibus vocationes prom o
veantur ipsisque attendantur, exquirant et propositum provinciale ad
id aptum conficiant.
§3. Visitator, audito suo Consilio, Promotorem Vocationum
nominabit, qui curam de promovendis vocationibus coordinabit in
operibus nostris.
38. — Candidatos, qui Congregationem ingredi cupiunt, optionem
vitae christianae, propositum apostolicum et electionem laborandi in
communitate vincentiana iam fecisse oportet; aut eos ad haec eligenda
progressive iuvari ope actionis pastoralis iuvenilis, vel in Scholis Apostolicis, ubi hae habeantur.
39. — Candidatorum autem formatio, ipsorum aetati conformis,
imprimis comprehendat vitam fraternam, Verbi Dei frequentationem,
celebrationes liturgicas, actuositatem apostolicam una cum Moderato
ribus perductam, orientationem personalem, studium atque laborem.
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II — DE FORMATIONE NOSTRORUM
1. Principia generalia (a. 77-81)
40. — Praeter form ationem communem, pro unoquoque nostro
rum, quantum fieri potest, procuranda est etiam formatio specifica
et professionalis, quae singulos ad opera apostolatus, a Congrega
tione assignata, illisque magis consentanea, efficaciter exercenda aptos
reddat.
41. — §1. In singulis Provinciis Formationis Ratio habeatur, quae
cum principiis hic statutis, cum documentis et normis Ecclesiae et
Congregationis Missionis consonet, diversisque locorum adiunctis
respondeat.
§2. Item Visitator statuat Commissionem Formationis, cuius erit
Rationem Formationis praeparare et renovare, atque ea omnia tractare,
quae ad processum institutionis attinent.
42. — Singulae Provinciae, ope Commissionis Formationis, tam
com m unitariam quam individualem formationem continuam ordinent
et foveant.
2. De Sem inario Interno (a. 82-86)
43. — Sem inarium Internum , iuxta necessitates, provinciale vel
interprovinciale esse potest. In utroque casu peragi potest in una vel
in pluribus domibus Congregationis, selectis a Visitatore vel a Visita
toribus, quorum interest, consentientibus eorum Consiliis.
44. — Peculiaribus in adiunctis, et attenta m aturitate hum ana et
christiana candidatorum , opportunae aptationes a Visitatore statui
possunt.
3. De Sem inario Maiore (a. 87-90)
45. — §1. Domus Seminarii Maioris, prout necessitas postulat,
potest esse vel singulis Provinciis propria vel pluribus communis.
§2. Alumni nostri possunt ad aliam Provinciam vel ad Institutum
rite approbatum mitti, ut ibi studiorum ecclesiasticorum curriculum
peragant. Hoc tam en in casu caveatur, ut ipsi vitam communem, iuxta
Congregationis morem, ducant, et convenientem formationem vincentianam recipiant.
§3. In Domibus formationis vita familiaris floreat, et fraternitas
inter sodales eiusdem Provinciae praeparetur; si autem alumni multi
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sint, apta ratione in coetus minores distribui possunt, quo singulorum
formationi personali melius provideatur.
46. — Durante processu formationis Visitator, auditis Moderatori
bus et suo Consilio, intermissions studiorum et licentiam manendi
extra domum formationis alumnis, iusta de causa, concedere potest.
47. — Foveatur m utua cognitio inter alumnos e diversis Congrega
tionis Provinciis.
4. De Fratrum form atione (a. 91-92)
48. — Specialis Fratrum institutio culturalis et technica, opportune
fiat legitimo curriculo studiorum, ut titulum seu diploma congruens
acquirant.
5. De Moderatoribus et M agistris (a. 93-95)
49. — Seminarium Maius, qua centrum formationis, adium entum
praestet sodalibus in diversis operibus laborantibus, ipsi autem Mode
ratores et Magistri opera apostolatus exerceant.
50. — Curandum est ut in domibus formationis habeantur, prout
necessitas postulat, confratres idonei, qui confessarii et directoris spi
ritus muneribus fungantur.

DE ORGANIZATIONE

S ec tio

I

DE REGIMINE
C aput

I

De administratione centrali
1.

De Superiore Generali (a. 101-107)

51.
— Praeter facultates ipsi a iure universali vel ex speciali conces
sione datas, Superioris Generalis est:
1) eamdem facultatem quam habet pro Provinciis, relate ad Viceprovincias exercere;
2) salvo iure visitationem canonicam peragendi, si casus ferat,
adire semel saltem durante munere, per se vel per alium, Provincias
et Viceprovincias, ut illas animet et de ipsarum sodaliumque statu
certior fiat;
3) a) de consensu sui Consilii et iis consultis quorum interest,
missiones recipere a Sede Apostolica vel ab Ordinariis loco
rum Congregationi propositas, eas sub sua iurisdictione
servando aut eas alicui Provinciae vel coetui Provincia
rum committendo; ab illis recedere quae ipsi commissae
fuerant,
b) de consensu sui Consilii et auditis iis quorum interest, coe
tus missionarios constituere sub sua iurisdictione vel eos
cuidam Provinciae vel coetui Provinciarum committere;
4) concedere Visitatoribus facultatem acceptandi vel resignandi
missiones ab Ordinariis locorum concessas extra territorium cuiusvis
Provinciae Congregationis;
5) de consensu sui Consilii, auditisque Visitatoribus et Vicevisitatoribus, tempore opportuno, ante celebrationem Conventus Genera
lis, Commissionem Praeparatoriam nominare;
6) quam primum ea omnia, quae a Conventu Generali decreta
sunt, promulgare;
7) de consensu sui Consilii, contractus maioris momenti, servatis
de iure servandis, inire;
8) gravi de causa, de consensu sui Consilii, et auditis Provinciae
Visitatore, Consultoribus et, si tempus suppetat, quamplurimis sodali
bus, regimen alicuius Provinciae ad breve tempus assumere per admi
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nistratorem, cum facultatibus ab ipso Superiore Generali delegatis,
exercendum;
9) de consensu sui Consilii et auditis Visitatoribus sodalibusque
quorum interest, transferre sodales ab una Provincia in aliam;
10) sodalibus e Congregatione legitime separatis, suffragia con
cedere, pro defunctis nostris consueta;
11) de consensu sui Consilii, in casibus particularibus ac iusta de
causa, a Statutis et Decretis Conventus Generalis dispensare;
12) de consensu sui Consilii et consultis Visitatoribus quorum
interest, Directores Filiarum Caritatis nom inare1;
13) benefactoribus atque amicis Congregationis affiliationem
concedere, bona spiritualia quae ad ipsos spectant, indicando;
14) de consensu sui Consilii, Provincias hortari ad participandas
activitates missionarias internationales (operae - munera);
15) de consensu sui Consilii et auditis partibus quarum interest,
Regiones constituere extra fines Provinciarum et Regiones approbare
a Visitatoribus erectas;
16) de consensu sui Consilii, Statutum cuiusque Conferentiae
Visitatorum approbare;
17) laborem Consilii Generalis et Assistentium Generalium
m unera ordinare.
52. — Superior Generalis Romae domicilium habet. Illud ne mutet,
nisi consentiente Conventu Generali et consulta Sancta Sede.
53. — Ordinationes generales a Superiore Generali conditae vigent
usque ad sequentem Conventum Generalem, nisi ab ipso Superiore
Generali vel ab eius successore aliter provisum fuerit.
54. — Visitatores, Superiores aliique officiales Congregationis, necnon Directores provinciales Filiarum Caritatis, expleto sui muneris
tempore, boni ordinis causa, in officio pergunt donec a successoribus
substituantur.
2. De Vicario Generali (a. 108-114)
55. — §1. Vicarius Generalis ab officio cessat:
1) per acceptationem officii a successore factam;
2) per renuntiationem a Conventu Generali vel a Sancta Sede
acceptatam;
3) per depositionem a Sancta Sede decretam.

1 Superior Generalis in Filias Caritatis exercet auctoritatem , a Sancta Sede
concessam, et in ipsarum Constitutionibus explanatam.
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§2. Si Vicarius Generalis manifeste indignus vel ineptus factus
fuerit ad munus suum implendum, Superioris Generalis erit, cum suo
Consilio, excluso ipso Vicario Generali, de re iudicare et certiorem
facere Sanctam Sedem, cuius mandatis standum erit.
56. — Vicarius Generalis, qui ut Superior Generalis regimen Con
gregationis assumpserit, expleto sexennio, immediate in Superiorem
Generalem eligi potest, et denuo eligi.
3. De Assistentibus Generalibus (a. 115-118)
57. — Firmo stante principio quod in Constitutionibus art. 116 §2
enuntiatur:
§ 1. Assistentes Generales eliguntur ex diversis Provinciis et
ratione habita, quantum fieri potest, diversi generis culturarum in
Congregatione praesentium.
§2. Numerus Assistentium Generalium a Conventu determinatur.
58. — Assistentes in eadem domo qua Superior Generalis residere
debent. Ad Consilium autem Generale constituendum, praeter Supe
riorem Generalem aut Vicarium Generalem, duo saltem Assistentes
praesentes sint oportet.
59. — Absentibus tamen, iusta de causa Assistentibus Generalibus,
ita ut numerus requisitus pro Consilio deficiat, Superior Generalis
ad ipsum Consilium, cum iure suffragii, vocare potest unum ex Offi
cialibus Curiae Generalis, hoc ordine: Secretarium Generalem, Oeco
nomum Generalem, aut Procuratorem Generalem apud Sanctam
Sedem.
60. — Assistentes Generales ab officio cessant:
1) per acceptationem officii a successoribus factam;
2) per renuntiationem a Superiore Generali, de consensu aliorum
Assistentium vel a Conventu Generali acceptatam;
3) per depositionem a Superiore Generali, de consensu aliorum
Assistentium, decretam, accedente beneplacito Sanctae Sedis.
4. De Officialibus Curiae Generalis (a. 119)
61. — §1. Secretarius Generalis:
1) Superiori Generali ministrat in iis quae scribenda sunt pro tota
Congregatione;
2) ex munere interest Consilio Generali, sed sine suffragio, ad
eiusdem acta conficienda;
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3) Superiori Generali proponere potest nomina confratrum qui,
ad norm an iuris proprii ab eo nom inentur tam quam coopera
tores, sub directione sua, ad archivum ordinandum, ad publi
cationes edendas et ad litteras scribendas.
§2. Si Secretarius Generalis impeditus fuerit ab officio implendo,
Superioris Generalis est nominare pro tempore unum ex Assistentibus
vel Officialibus vel cooperatoribus, qui eius vices gerat.
62. — § 1. Oeconomus Generalis, ratione officii, bona Congregatio
nis et alia bona Curiae Generali concredita, administrat, sub modera
tione Superioris Generalis cum suo Consilio, ad norm am iuris
universalis et proprii.
§2. — Annuente Superiore Generali, visitat Oeconomos Provin
ciales, immo particularibus in adiunctis, Oeconomos Domorum vel
administratores operum maioris momenti.
63. — §1. Procuratoris Generalis apud Sanctam Sedem est:
1) postulationes circa facultates ordinarias a Sancta Sede obti
nendas curare;
2) de consensu Superioris Generalis, et auditis Visitatoribus quo
rum interest, tractare apud Sanctam Sedem negotia Congre
gationis, Provinciarum, Domorum et sodalium.
§2. Procurator Generalis apud Sanctam Sedem, de mandato
scriptis dato Superioris Generalis officio Postulatoris Generalis Con
gregationis fungi potest in Curia Romana, ad norm am iuris.

C aput II

De administratione provinciali, regionali et locali
1.

De Provinciis et Viceprovinciis (a. 120-122)

64. — Etsi unaquaeque Provincia territorialibus limitibus circum
scribitur, nihil impedit quin alicuius Provinciae Domus adsit in alterius
Provinciae territorio, ad norm am art. 107, 7° Constitutionum.
65. — §1. Viceprovincia est plurium Domorum inter se coniunctio,
territorialibus limitibus circumscripta, quae, iuxta conventionem initam cum aliqua Provincia, ab ea dependet, et cum ea quoddam totum
efformat, cui praeest Vicevisitator, potestate ordinaria propria, ad nor
mam iuris universalis et proprii.
§2. Potest etiam constitui Viceprovincia quae a nulla Provincia
plene constituta, sed directe a potestate Superioris Generalis pendeat,
cui praeest Vicevisitator potestate ordinaria propria.
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§3. Viceprovincia, natura sua, est transitoria, et in Provinciam
convertitur cum condiciones requisitae habeantur.
§4. Quod in Constitutionibus et Statutis Congregationis dicitur
de Provincia, valet, positis ponendis, etiam de Viceprovincia, nisi aliter
expresse caveatur in ipsis Constitutionibus et Statutis, vel in Normis
et conventionibus cuiusque Viceprovinciae.
66. — § 1. Divisa Provincia, ita ut distincta Provincia erigatur,
etiam bona omnia quae in commodum Provinciae erant destinata et
aes alienum quod pro Provincia contractum fuerat, a Superiore Gene
rali cum suo Consiiio, debita proportione, ex bono et aequo, dividi
debent, salvis piorum fundatorum seu offerentium voluntatibus, iuribus legitimis quaesitis, ac normis propriis quibus Provincia regitur.
§2. Divisio archivi Provinciae matris reservatur decisioni Supe
rioris Generalis, auditis prius Visitatoribus quorum interest.
2. De Visitatore et Vicevisitatore (a. 123-125)
67. — Quod in Constitutionibus et Statutis dicitur de Visitatore
valet etiam de Vicevisitatore, nisi aliter expresse caveatur in ipsis Con
stitutionibus et Statutis, vel in Normis et conventionibus cuiusque
Viceprovinciae.
68. — § 1. Visitator nom inatur ad sexennium a Superiore Generali,
de consensu sui Consilii, consultis saltem sodalibus Provinciae vocem
activam habentibus. Eodem modo, iisdem condicionibus, Visitator
semel a Superiore Generali confirmari potest ad triennium.
§2. Modus et circumstantiae consultationis determinari possunt
a Conventu Provinciali, cum approbatione Superioris Generalis de con
sensu sui Consilii.
§3. Conventus provincialis proponere potest approbationi Supe
rioris Generalis, de consensu sui Consilii, modum proprium elec
tionis Visitatoris. Huiusmodi vero electio has saltem condiciones
habere debet:
1) m andatum sit saltem ad triennium, sed non ultra sexen
nium;
2) Visitator electus non perm aneat in officio ultra novem annos
continuos;
3) in primo et secundo scrutinio requiratur maioritas absoluta,
demptis schedis nullis; in tertio autem scrutinio gaudeant voce
passiva duo tantum , qui in secundo scrutinio obtinuerint
maiorem num erum votorum, etiamsi sunt aequalia;
4) in casu paritatis votorum, electus retineatur senior vocatione
vel aetate.
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§4. Ut electus, vel reelectus, Visitatoris munus assumat, requiri
tur confirmatio Superioris Generalis, de consensu sui Consilii.
69. — Visitatoris est:
1) propositum Provinciale condere, iuxta Normas Provinciales et
de consensu sui Consilii;
2) de consensu sui Consilii et consulto Superiore Generali, serva
tis de iure servandis, opus maius alicuius Domus constituere et sup
primere;
3) audito suo Consilio et consultis, quantum fieri potest, iis quo
rum interest, sodales singulis Domibus, pro ipsarum necessitate, assi
gnare; in casibus tam en urgentioribus, Visitator tenetur sum Consilium
saltem certius facere;
4) de consensu sui Consilii nominare, iuxta Normas Provinciales,
Oeconomum provincialem et Directorem Seminarii Interni et Semi
narii Maioris;
5) approbare Propositum commune Domorum a Superiore locali
cum sua comm unitate praeparatum;
6) relationes mittere ad Superiorem Generalem de rebus Provin
ciae, et de visitationibus Domorum ex officio peractis;
7) de consensu sui Consilii, contractus necessarios et utiles inire,
ad norm am iuris universalis et proprii;
8) audito suo Consilio, tempore opportuno, Commissionem prae
paratoriam Conventus Provincialis nominare;
9) gaudere praerogativa dirimendi paritatem suffragiorum, ad
norm am iuris;
10) Superiorem Generalem quam prim um certiorem facere de
emissis Votis a sodalibus deque eorum incorporatione in Congregatio
nem, et de Ordinibus ab illis susceptis;
11) per se vel per alios idoneos curam habere de archivo pro
vinciali;
12) approbare sodales et ipsis conferre iurisdictionem ad soda
lium confessiones, necnon, salvo iure Ordinarii, ad sacram Verbi Dei
praedicationem, easdemque facultates aliis delegare;
13) de consensu sui Consilii, iusta de causa, dispensare a Normis
provincialibus in casibus particularibus;
14) curam gerere Confratrum in adiunctis anomalis versantium
et ad norm am illos reducere.
70. — Vicevisitator eadem iura, facultates et obligationes habet
ac Visitator, nisi aliter in ipsis Constitutionibus et Statutis expresse
caveatur.
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71. — Ordinationes Visitatoris vigent usque ad sequentem Conven
tum Provincialem, nisi ab ipso Visitatore vel eius successore aliter
provisum fuerit.
72. — §1. Vacante officio Visitatoris, regimen Provinciae ad tem 
pus cedit Assistenti Visitatoris; si vero Assistens non habeatur, Consul
tori Provinciali antiquiori ratione institutionis, vocationis vel aetatis,
nisi a Superiore Generali aliter provisum fuerit.
§2. Conventus Provincialis proponere potest approbationi Supe
rioris Generalis, de Consensu eius Consilii, modum proprium provi
dendi regimini Provinciae ad tempus, adveniente morte Visitatoris, aut
eius cessatione ab officio.
3. De Assistente Visitatoris (art. 126)
73. — §1. Assistens Visitatoris est unus ex Consultoribus Provin
cialibus, et eligitur ab ipsis Consultoribus cum Visitatore, nisi a Con
ventu Provinciali aliter provisum fuerit.
§2. Absente Visitatore, Assistens eiusdem auctoritatem habet,
exceptis iis quae sibi Visitator reservaverit.
§3. Impedito Visitatore, Assistens illum supplet pleno iure, usque
ad impedimenti cessationem. De impedimento autem Consilium Pro
vinciale, sine Visitatore, iudicat, et quam primum Superiorem Genera
lem certiorem facit, cuius m andatis standum erit.
4.D e Consilio Visitatoris (art. 127)
74. — § 1. Consultores nom inantur ad triennium a Visitatore, con
sultis saltem sodalibus Provinciae vocem activam habentibus. Eodem
modo iisdemque condicionibus, Consultores confirmari possunt ad
secundum et ad tertium triennium, non autem ad quartum.
§2. Conventus Provincialis proponere potest approbationi Supe
rioris Generalis, de consensu eius Consilii, modum proprium designa
tionis vel electionis Consultorum, necnon eorumdem numerum, tempus
nominationis et durationis in officio. De Consultorum designatione,
Visitator certiorem facere debet Superiorem Generalem.
§3. Consultor Provincialis, gravi de causa, ab officio removeri
potest a Superiore Generali, proponente Visitatore, de consensu reli
quorum Consultorum.
§4. Quod dicitur de Assistente Provinciali in art. 73, §2 et §3,
valet etiam de Consultore Provinciali antiquiore ratione institutionis,
vocationis vel aetatis, ubi Assistens Provincialis non habeatur, nisi
aliter in Normis Provincialibus statutum fuerit.
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5. De Oeconomo Provinciali (art. 128)
75. — Oeconomus nom inatur a Visitatore de consensu sui Consilii,
vel alio modo in Normis Provincialibus statuto.
76. — Si Oeconomus Provincialis non est Consultor, interest Con
silio Provinciali cum vocatus fuerit a Visitatore, sed sine suffragio.
77. — Oeconomi Provincialis est:
1) curare ut bona Provinciae recte in foro ecclesiastico et civili
possideantur;
2) consilio et opera adiuvare Oeconomos Domorum ad munus
implendum, eorumque administrationi invigilare;
3) curare ut unaquaeque Domus solvat summam assignatam pro
expensis Provinciae et, suo tempore, mittere ad Oeconomum Genera
lem taxam pro fundo generali;
4) curare ut iusta merces Congregationis operariis solvatur et
accurate serventur leges civiles de tributis et de securitate sociali;
5) semper ordine servare varia regesta expensarum et redituum,
necnon alia documenta;
6) rationem reddere Visitatori eiusque Consilio de sua administratione, ad normam art. 103.
6. De Regionibus
78. — §1. Regio est territorium, in quo una saltem domus extat,
quae ad aliquam Provinciam pertinet vel directe a Superiore Generali
dependet.
§2. Regio erigitur a Superiore Generali cum suo Consilio vel a
Visitatore cum suo Consilio. Committitur Superiori Regionali.
§3. Superior Regionalis gaudet facultatibus delegatis a Superiore
Generali vel a Visitatore, ea mente ut faveatur progressioni missionis
propriae Congregationis.
§4. Si Superior Regionalis nom inatur a Visitatore cum suo Con
silio, nominatio eget confirmatione Superioris Generalis con suo Con
silio (cf. Const. 125, 5°).
§5. Regio constituitur conventione scripta, quae definiat faculta
tes delegatas et m utua onera inter Superiorem Generalem aut Visita
torem et Superiorem regionalem.
§6. Regio constitui potest sive ad tuendam suam autonomiam, qua inde Vice-Provincia vel Provincia evadat, sive eo quod
Vice-Provincia aut Provincia nequeat propriam autonomiam
servare.

De organizatione

237

§7. Ut Regio erigi possit in Vice-Provinciam aut Vice-Provincia
in Provinciam, opus est ut Regio vel Vice-Provincia concretam habeat
spem Vocationes habendi et solidum fundamentum oeconomicum con
gruens ad sustentandas Missiones et sodales.
7. De Visitatorum Conferentiis
79. — § 1. Ad favendam cooperationem inter Provincias quoad Mis
sionem, communicationem et formationem, Visitatores Conferendas
Visitatorum constituere debent.
§2. Huiusmodi Conferentiae tueantur semper Congregationis
unitatem, Provinciarum autonomiam et principia subsidiaritatis et corresponsabilitatis.
§3. Uniuscuiusque Conferentiae Visitatorum est proprium Statu
tum redigere et Superiori Generali cum suo Consilio approbandum
proponere.
8. De Officiis in adm inistratione locali (a. 129-134)
80. — Superioris localis ius et officium est:
1) Visitatorem certiorem facere de statu Domus sibi concreditae;
2) m unera et officia, quorum attributio Superioribus maioribus
non reservatur, sodalibus Domus committere;
3) Conventum domesticum convocare et dirigere;
4) una cum sua communitate Propositum commune suae Domus
praeparare et approbationi Visitatoris proponere;
5) habere archivum et sigillum Domus;
6) Sodalibus notificare decreta et notitias Congregationis;
7) curare ut onera Missarum adimpleantur.
81. — §1. Superior localis Domum administrat cooperantibus
omnibus sodalibus, praesertim Assistente et Oeconomo, qui nominan
tur iuxta Normas Provinciales.
§2. Assistens, absente Superiore, totum illius officium exercet,
iuxta normas a iure proprio stabilitas.
§3. Coadunationes sodalium communitatis ad instar Consilii fre
quenter habeantur.
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C aput

III

De Conventibus
1. De Conventibus in genere (a. 135-136)
82. — Superiores et sodales Conventus praeparent, eosque actuose
participent; fideliter tandem servent leges et norm as ab ipsis traditas.
83. — §1. In electionibus requiruntur saltem tres scrutatores.
§2. Ex iure sunt scrutatores, simul cum praeside et cum secreta
rio post eius electionem, duo aetate iuniores e membris Conventus.
§ 3. Initio Conventus proceditur ad electionem secretarii, cuius est:
1) primi scrutatoris m unus implere;
2) relationes sessionum earumque documenta conficere.
84. — Ante Conventum et eo perdurante, fovenda est libera com m u
nicatio notitiarum circa res determ inandas et qualitates eligendorum.
85. — Expleta negotiorum tractatione, acta Conventus a congrega
tis approbata subscribenda sunt a Praeside Conventus, ab eiusdem
Secretario et ab omnibus congregatis ac, sigillo munita, in tabulario
diligenter servanda sunt.
2. De Conventu Generali (a. 137-142)
86. — Conventus Generalis gaudet iure faciendi Declarationes quae
habent vim doctrinalem et indolem exhortationis.
87. — § 1. Conventus Generalis ordinarius sexto recurrente anno
post ultimum Conventum Generalem ordinarium celebrandus est.
§2. Conventus Generalis extraordinarius celebrator quotiescu
mque Superior Generalis, de consensu sui Consilii et auditis Visitato
ribus, censuerit illum esse celebrandum.
§3. Celebrationem Conventus Generalis praecedere debent Con
ventus Provinciales.
88. — § 1. De tempore et loco Conventus Generalis celebrandi,
Superior Generalis, de consensu sui Consilii, decernet.
§2. Sexto tamen recurrente anno, iusta de causa, celebratio Con
ventus poterit, decreto Superioris Generalis de consensu sui Consilii,
ad sex menses anticipari vel retardari a die incepti praecendentis Con
ventus Generalis ordinarii.
89. — §1. Superior Generalis, Vicarius et Assistentes Generales,
exeuntes ab officio, rem anent m embra Conventus in subsequentibus
eiusdem Conventus sessionibus.
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§2. Praeter eos qui, ad normam Constitutionum, Conventui Gene
rali ex officio interesse debent, aderit unus deputatus pro singulis Pro
vinciis et Viceprovinciis pro primis centum sodalibus vocem activam
habentibus; si autem sodales vocem activam habentes plures quam
centum sunt, habebitur alius deputatus pro quavis eorum septuagena
quina parte et reliqua portione. Numerus deputatorum ad Conventum
Generalem computandus est iuxta num erum sodalium vocem activam
habentium die electionis deputatorum in Conventu Provinciali.
§3. Vacante officio Visitatoris, ille qui intérim regimen Provinciae
tenet ad Conventum Generalem pergit. Si Visitator legitime impediatur
quominus ad Conventum Generalem se conferat, eius loco pergit qui
eum in officio supplet. Si autem hic electus fuerit in deputatum, primus
substitutus ad conventum Generalem pergit.
90. — § 1. Superior Generalis cum suo Consilio curabit ut, si nullus
Frater electus sit in deputatum ad Conventum Generalem, praesentia
Fratrum in illo non desit.
§2. Superior Generalis cum suo Consilio provideat ut solvantur
casus in quibus fieri nequeat legitima deputatorum electio ad Conven
tum Generalem, quorum tamen praesentia magni momenti retineatur.
91. — §1. Ante Conventus Generalis convocationem, tempore
opportuno, Superior Generalis, cum suo Consilio, auditis Visitatoribus
et attentis diversis regionibus et operibus, nom inat Commissionem
Praeparatoriam.
§2. Relicta Superiori Generali cum suo Consilio ampla facultate
ordinandi, pro opportunitate, Commissionis Praeparatoriae labores,
eiusdem Commissionis m unera esse possunt:
1) quaerere a Provinciis et a singulis sodalibus quaenam problem ata eorum iudicio sint urgentiora, et quanam methodo in
Conventu Generali sint tractanda;
2) acceptis responsionibus, argumenta, pro necessitate, urgen
tiora ac universaliora seligere, studia parare et fontes colligere,
eaque omnia, congruo tempore, ante Conventuum Domestico
rum celebrationem, Visitatoribus mittere;
3) proposita seu postulata Conventuum Provincialium et studia
a Provinciis facta necnon postulata a Superiore Generali,
audito suo Consilio, proposita recipere;
4) omnia in ordinem adducere, et ex eis documentum laboris
conficere, et omnia ita tempestive mittere, ut membra Conven
tus et substituti prae manibus ea habere possint duobus inte
gris mensibus ante Conventus Generalis initium.
§3. Incepta celebratione Conventus, munus huius Commissionis
cessat; eius tamen praeses, per se vel per alium, si opportunum visum
fuerit, expositionem facit de ratione agendi Commissionis.
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92. — § 1. Die electionis Superioris Generalis, electores Sacrum
Deo offerent pro felici electione et, post brevem exhortationem, hora
statuta, sessionem sub Praeside incipient.
§2. In schedulis praeparatis, electores inscribent nomen illius
quem elegerint in Superiorem Generalem.
§3. Omnibus schedulis num eratis, si earum num erus excedat
eligentium num erum , nihil actum est, et novae schedulae sunt scri
bendae.
93. — Directorium ab aliquo Conventu approbatum in vigore manet
usquedum ab alio Conventu m utetur vel abrogetur.
3. De Conventu Provinciali (a. 143-146)
94. — Normae, a Conventu Provinciali conditae, sunt regulae
generales omnibus casibus in ipsis Normis descriptis applicandae.
Hae Normae tam en non attingunt auctoritatem Visitatoris, prouti haec
in iure universali vel proprio describitur, neque eius potestatem executivam ad ipsius officium implendum necessariam. In vigore autem
m anent usquedum a subsequenti Conventu Provinciali vel a Superiore
Generali revocentur.
95. — Ad Visitatorem, audito Consilio, pertinet dies statuere dom umque designare in qua celebrari debet Conventus Provincialis.
96. — Superior Generalis decisionem circa Normas Provinciales
Visitatori significabit, intra duos menses ab earum receptione.
97. — Conventui Provinciali interesse debent, nisi aliud in Normis
Provincialibus caveatur, tot deputati electi ex unico collegio provinciali,
constante ex omnibus sodalibus voce passiva fruentibus, quot sunt
deputati qui ex officio interesse debent, additis uno deputato pro vice
nis quinis (25) sodalibus voce activa fruentibus, et alio pro reliqua
eorum parte.
98. — Electi in deputatos habeantur qui ex unico collegio provin
ciali maiorem num erum suffragiorum obtinuerint, et in casu paritatis
seniores vocatione vel aetate; totidem secundum ordinem maioritatis
suffragiorum sunt substituti.
99. — Si Superior Domus im pediatur quom inus pergat ad Conven
tum Provincialem, Assistens Domus eius loco perget. Si vero Assistens
electus fuerit in deputatum , alius ipsi sufficiatur ex elencho substi
tutorum.
100. — Conventus Provincialis proponere potest approbationi
Superioris Generalis, de consensu sui Consilii, modum proprium
repraesentationis in Conventu Provinciali, ita tam en ut num erus depu-
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tatorum electorum superet num erum eorum qui ex officio Conventui
interesse debent.
101. — Singularum Provinciarum est in Conventu conficere nor
mas proprias procedendi, seu Directorium, intra limites iuris univer
salis et proprii.
102. — Conventus Provincialis ad electionem deputatorum et sub
stitutorum ad Conventum Generalem procedit in distinctis scrutiniis,
ad plura absolute suffragia. Si in primo et secundo scrutinio nemo
fuerit electus, in tertio electus habebitur qui maiorem suffragiorum
num erum obtinuerit, et in casu paritatis, senior vocatione vel aetate.

S e c tio

II

DE BONIS TEMPORALIBUS (a. 148 155)
103. — Congregatio haec principia assidue meditetur, corde
amplectatur et fidenter ac fortiter in usum ducat:
1) unanim en conatum ad sobrietatem vitae instaurandam , quae,
exemplo potius quam verbis, in nomine paupertatis Christi, militat
contra aviditatem profluentem e societate abundantiae, et contra cupi
ditatem divitiarum, quae totum fere m undum perdit (cf. RC III, 1);
2) sollicitudinem effectivam bona sua impendendi ad iustitiam
socialem promovendam;
3) alienationem bonorum, quae superflua sint, in favorem
pauperum.
104. — Aequitate servata, Superior Generalis, de consensu sui Con
silii, ius habet taxam imponendi Provinciis; item, Visitator, de consensu
sui Consilii, Domibus suae Provinciae.
105. — Sub directione et vigilantia Superiorum cum suis Consiliis,
administranda sunt bona quae Congregationi, pro gestione tantum,
commissa sunt.
106. — §1. Oeconomi rationem reddere debent Superioribus, et
certiores facere sodales de sua administratione.
§2. Exhibita regesta accepti et expensi et relatio de statu patri
monii examinanda erunt a Superiore Generali cum suo Consilio, cum
agitur de Oeconomo Generali, semel in anno; a Visitatore cum suo
Consilio, cum agitur de Oeconomo Provinciali, bis in anno; a Superiore
locali, cum agitur de Oeconomo Domus, singulis mensibus; regesta
autem vel relatio subscribentur tantum si exacta reperiantur.
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§3. Sodales qui administrationem operum specialium habent
tum Provinciae, tum Domus, exhibebunt regesta accepti et expensi
Superioribus respectivis, tempore et modo in Normis Provincialibus
determinatis.
§4. Si autem bona non sint Congregationis propria, sed pro admi
nistratione commissa, eorum regesta, tum ipsorum dominis, tum Supe
rioribus Congregationis, exhiberi debent.
§5. Oeconomus Generalis relationem generalem praebeat de sua
administratione Visitatoribus in fine uniuscuiusque anni; septimo quo
que anno, Conventui Generali.
§6. Visitatores, pro suis Provinciis, computum transm ittent Supe
riori Generali post finem anni.
§7. Oeconomi Provinciales sodalibus suae Provinciae relationem
generalem praebeant de sua administratione necnon de Provinciae
patrimonio, iuxta Normas Provinciales.
107. — Administratores omnes, tam Superiores quam Oeconomi,
nequeunt actus administrationis nomine Congregationis ponere, nisi
intra limites sui muneris et ad norm an iuris. Quare Congregatio, Pro
vincia et Domus respondere debent tantum de actibus administrativis
iuxta praefatas normas positis; de ceteris illi respondebunt qui illicitos
aut invalidos actus posuerint. Si qua tamen persona iuridica Congre
gationis debita vel obligationes, etiam cum licentia, contraxerit, ipsa
ex suis respondebit.
108. — §1. Conventus Generalis statuere potest summam supra
quam Superior generalis non potest expensas extraordinarias facere.
§2. Visitatores possunt expensas facere secundum Normas a Con
ventu Provinciali datas.
§3. Superiores locales possunt expensas facere intra limites a
Normis Provincialibus statutos.
109. — Superiores debita contrahi ne perm ittant, nisi certo constet,
ex consuetis fontibus posse debiti foenus solvi, et intra tempus praevi
sum, per legitimam annui census redemptionem, reddi summam mutuo
acceptam.
110. — §1. Leges laboris, securitatis et iustitiae pro personis in
Domibus et in operibus Congregationis laborantibus, accurate ser
ventur.
§2. Superiores maxima cum prudentia agant in accipiendis piis
fundationibus, quae per diuturnum tempus obligationes gignunt.
Ne adm ittantur quae sint perpetuae.
§3. Largitiones ex bonis communibus ne dentur, nisi ad normam
Constitutionum et Statutorum.
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§4. In accipiendis bonis quae Congregationi, Provinciae et Domui
ex testamento vel donatione proveniunt, servetur voluntas donantis
circa eorum dominium et usum.
§5. Securitas socialis sodalibus procuretur cura Congregationis
aut Episcopi vel aliorum pro quibus illi operam suam praestant . Domus
insuper, Provinciae et ipsa Curia Generalis, aequas cautiones sumant
a periculis diversi generis.
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APPENDIX

INTERPRETATIO STATUTI
FUNDAMENTALIS PAUPERTATIS
A) EA QUAE IN STATUTO CONTINENTUR
In Statuto fundamentali perspici possunt haec elementa normativa:
1. — Praesupponitur sodales retinere dominium bonorum immobi
lium vel beneficiorum simplicium quae possident vel in futurum pos
sidebunt.
2. — Sodales tenentur de fructibus suorum bonorum in pia opera
disponere. Haec est norm a praecipua et positiva, exoriens e vincentiana
orientatione qua de nobismetipsis et de nostris bonis disponimus in
servitium evangelizationis pauperum; hic est valor evangelicus praecla
rus et praecellens Statuti. Parentum et propinquorum indigentium
necessitatibus ante omnia subveniendum est ex officio pietatis et
iustitiae.
3. — Sodales nequeunt retinere fructus. Haec est norm a negativa,
qua scilicet prohibem ur «capitalizare» cumulando fructus et divites
effici; oritur e paupertate evangelica quae est paupertas non tantum
spiritu sed etiam re.
4. — Sodales possunt, cum licentia Superioris, fructus convertere
in proprios usus. Haec est norm a permissiva: patet enim hic agi de
concessione tantum facta, nullo modo de orientatione positiva com
mendata (cf. SV XII, 382).
5. — Sodales non habent suorum bonorum usum liberum, etiam
quatenus a Superioribus dependere debent. Haec norm a profluit a
dimensione com m unitaria nostrae paupertatis.
B) EXPLICATIO STATUTI
1. — Bona immobilia et beneficia simplicia in Statuto consideran
tur quatenus sunt fontes a quibus fructus proveniunt. Quare hodie
huiusmodi bonis aequiparari possunt omnia alia bona vere frugifera,
et iura percipiendi fructus, secundum communem aestimationem
diversorum locorum.
2. — De bonis mobilibus, quae non sunt fructus provenientes ex
bonis frugiferis, nihil dicitur in Statuto; tam en secundum eius spiritum,
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illa bona mobilia nequeunt effugere sive norm an praecipuam et posi
tivam qua de iis disponere tenem ur in servitium evangelizationis pau
perum directe vel mediante communitate, sive alias normas.
3. — Statutum fundamentale non est unicus fons norm arum quibus
regitur nostrum votum paupertatis.
4. — Ad spiritum Statuti fundamentalis melius cognoscendum,
utile erit considerare alia principia paupertatis vincentianae, v.g.:
a) nostram dedicationem ad pauperes evangelizandos;
b) paupertatem spiritu (cf. SV XII, 377-386; RC III, 4, 7);
c) comm unitatem bonorum (RC III, 3, 4, 5, 6);
d) conformationem vitae nostrae cum vita pauperum (cf. RC III, 7);
e) laboris legem universalem (cf. SV XI, 201 ss.);
f) fructus laboris bona Communitatis esse;
g) bona Communitatis consideranda ut patrimonium pauperum;
non licere nobis, sive individualiter, sive collective, servare bona improductiva aut non collocata modo quam maxime frugifero ad promotio
nem pauperum;
h) Communitatem proprietatem bonorum habere, ut ministeria
nostra, iuxta necessitatem, gratis obire et pauperibus elargitiones dare
possimus (cf. RC III, 2; SV XII, 377-386).
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Decreto di promulgazione
degli Statuti rinnovati

Con il consenso dei mio Consiglio
consegno alia Congregazione della Missione
gli Statuti rinnovati ed approvati
dall’Assemblea generale 2010.
II testo ufficiale degli Statuti rinnovati o nuovi
è quello in lingua italiana.
Roma, 27 settembre 2011
Solennità di San Vincenzo de’ Paoli

G. Gregory Gay, C.M.
Superiore generale

A proposito
degli Statuti rinnovati
Javier Âlvarez, C.M.
Vicario generale

L ultima Assemblea generale 2010, oltre a riflettere sulla “fedeltà
creativa per la missione”, ha dedicato tempo e sforzi alla revisione degli
Statuti délia Congregazione délia Missione e alla approvazione di quelli
modificati. In questo num ero di Vincenziana li presentiam o in cinque
lingue. Evidentemente FAssemblea non ha potuto scendere nei dettagli
di ogni articolo modificato, come per esempio la nuova numerazione
risultante dall’aggiunta di nuovi articoli, la corretta punteggiatura,
la traduzione nelle lingue ufficiali della Congregazione (incluso la traduzione in latino), ecc. L'Assemblea ha dato un voto di fiducia al
Superiore generale e al suo Consiglio perché facessero tutto cio direttamente o per mezzo di una commissione. Questo è il motivo per cui
gli Statuti appaiono parecchi mesi dopo il termine dellassemblea.
GLI STATUTI, CODICE SUPPLEMENTARE DELLE
COSTITUZIONI
Le Costituzioni e gli Statuti hanno in comune la messa a fuoco: le
une e gli altri sono espressione dei carism a specifico della Congrega
zione e, di conseguenza, sono custodi della loro unità ed identité particolare nella Chiesa. In un mondo diverso e variegato come il nostro,
la Congregazione ha nelle Costituzioni e negli Statuti un punto di riferimento per conservarsi come un tutto, come un corpo unitario ed
armonico, sia pur nel rispetto delle legittime diversité. Inoltre, Costi
tuzioni e Statuti indicano il cammino e le condizioni essenziali per
preservare questa unità, senza la quale la Congregazione cesserebbe di
essere una forza effettiva a livello locale e internazionale. Possiamo
dire la stessa cosa dei nostro essere, vivere ed agire. Costituzioni e
Statuti sono come la bussola o Fitinerario di viaggio della Congrega
zione attraverso il tempo.
Fin qui i punti in comune fra Costituzioni e Statuti. Perô, ci sono
differenze notevoli tra i due documenti, sebbene facciano parte del
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medesimo libro. Nel motu proprio Ecclesiae sanctae n. 14, si dice che
la fmalità degli Statuti è di raccogliere tutte quelle normative che non
devono far parte delle Costituzioni, in quanto di carattere più applicativo e pratico, e proprio per questo più soggette a cambiamenti e
modifiche. Le Costituzioni, invece, in quanto libro di vita carismatico
della Congregazione, sono molto più stabili. Gli Statuti sono più flessibili e modificabili, poiché devono rispondere a tempi e luoghi con
creti. Di conseguenza, possono e debbono cambiare con il variare
delle circostanze, tralasciando cio che risulta inadeguato e superato
dai tempi.
La natura degli Statuti è molto più giuridica di quella delle Costitu
zioni. Anche queste contengono aspetti giuridici (quelli che costituiscono il patrimonio stabile, permanente ed universale della Con
gregazione), ma sono rivestite di riflessioni teologiche e di genuina
spiritualité vincenziana. Ora, il fatto che gli Statuti siano un testo
eminentemente normativo non significa che in essi Faspetto dottrinale
sia totalmente assente. La loro ispirazione è la stessa che anim a il
carisma vincenziano concretizzato nelle Costituzioni. Di fatto gli Sta
tuti seguono esattamente la stessa struttura delle Costituzioni: cio signi
fica che essi non possono essere letti, studiati o meditati a prescindere
da queste.
Tanto le Costituzioni quanto gli Statuti formano il cosiddetto “diritto
proprio” della Congregazione. Mentre per le Costituzioni è richiesta
Fapprovazione della Santa Sede, per gli Statuti, sia nel caso della prima
stesura sia per le successive modifiche, è richiesta solo Fapprovazione
delFAssemblea generale (cf. C. 137, 3°).
GLI STATUTI RINNOVATI
Nonostante la profonda riflessione fatta dalFAssemblea sui vari
numeri degli Statuti, le modifiche non sono state né numerose né di
grande importanza. Questo dato di fatto ci dice la validité e la serieté
con cui furono elaborate le nostre Costituzioni. Indichiamo di seguito
le principali modifiche:
- Modifiche redazionali:
• S 2; 7; 13; 41; 51, 3 e 12; 54 e 68.
- Modifiche sostanziali:
• S 17. Questo numero è il risultato dei precedenti 17-18.
• S 29, 2° chiarifica il precedente 28, 2° per cio che si riferisce ai
confratelli che lavorano nella Curia generalizia.
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• S 33. Questo numero è il risultato della fusione dei precedenti
32 e 33, che si riferivano all’iscrizione dei confratelli ad una
Provincia o ad un’altra.
• S 43. Nuovo redazione che prevede la possibilité che il Semi
nario Interno sia internazionale.
• S 51. A questo numero, che tratta delle competenze dei Supe
riore generale, si sono aggiunti i paragrafi 14, 15, 16 e 17.
• S 69. A questo numero, che tratta delle competenze dei Visita
tore, si è aggiunto il paragrafo 14.
- Nuovi Statuti:
• S 18: approfondimento dei nostro voto di stabilité.
• S 26: confratelli privi di voce attiva e passiva.
• S 57: num ero e diversité degli Assistenti generali.
• S 78: Regioni nella Congregazione.
• S 79: Le Conferenze dei Visitatori.
• S 90: La presenza dei Fratelli nell'Assemblea generale.
Traduzione:

G iu s e p p e T u r a t i ,

C.M.

'

STATUTI DELLA
CONGREGAZIONE DELLA MISSIONE

LA VITA NELLA CONGREGAZIONE

C a p ito lo

I

L’attività apostolica (aa. 10-18)
1. — Le opere apostoliche che, dopo attento esame, dovessero risultare ai giorni nostri non più rispondenti alia vocazione della Congre
gazione, siano gradualmente abbandonate.
2. — Nel contesto attuale di globalizzazione, molteplici fattori e
situazioni mettono alla prova la fede e rappresentano delle sfide per i
metodi tradizionali di evangelizzazione. I confratelli prenderanno
seriamente in considerazione tutto cio, convinti che questa situazione
esige da loro una testimonianza personale e comunitaria di fede solida
nel Dio di Gesù Cristo e la ricerca di nuove vie per realizzare bene la
loro vocazione di evangelizzatori dei poveri.
3. — Le province e le singole case collaboreranno volentieri, in spirito di fraternité, sia tra loro sia con il clero diocesano e con gli istituti
religiosi, come anche con i laici, in tutto cio che si riferisce alie iniziative apostoliche.
4. — I confratelli si inseriranno nel dialogo ecumenico; saranno
attivamente presenti insieme con gli altri, siano essi cristiani o no, a
tutte le realtà di indole religiosa, sociale e culturale.
5. — Per le missioni «ad Gentes», si tengano presenti le seguenti
norme:
1) attuando il principio di corresponsabilità, le province, o spontaneamente o su invito dei Superiore generale, si prestino aiuto reci
proco;
2) le singole province, o più province insieme, si assumano la
responsabilité di almeno uno dei territori di missione, inviandovi con
fratelli come opérai nella messe dei Signore;
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3) sia concessa ai confratelli la possibilité di aiutare, in modo
concreto, le opere delle missioni, anche offrendosi per il ministero
delFevangelizzazione in quei luoghi;
4) si stimolino i confratelli a prender parte alie opere missionarie
della Chiesa universale e locale. Anche le opere missionarie proprie
della Congregazione siano organizzate in modo appropriato.
6. — I missionari che vengono inviati alie missioni «ad Gentes»,
mediante la conoscenza della situazione dei luogo dove lavoreranno,
si preparino con diligenza ai compiti speciali che vi dovranno svolgere,
affinché Fattività pastorale che intraprenderanno risponda fruttuosamente aile necessità dei luogo.
7. — § 1 . 1 confratelli avranno particolare cura di promuovere e
assistere, nelle loro attività apostoliche, la Famiglia Vincenziana e le
Associazioni laicali vincenziane che ne fanno parte.
§2. Tutti i confratelli dovranno essere preparati in modo adeguato a rendere questo servizio ai diversi rami della Famiglia Vincen
ziana ed essere disponibili a renderlo, quando viene loro richiesto.
§3. II cuore di questo servizio consistera nella condivisione della
propria esperienza di fede alia luce degli insegnamenti della Chiesa e
dello spirito vincenziano. Perché questo servizio sia rispondente alie
necessità di oggi, si dovrà avere cura della necessaria formazione teologico-spirituale, tecnica, professionale e politico-sociale.
§4. In occasione della chiusura di case, si presterà una particolare
attenzione per facilitare la continuità dei gruppi laicali che condividono
lo spirito vincenziano.
8. — Si promuovano tra le province incontri per approfondire la
conoscenza della vocazione dei missionari e di quei metodi dell'attività
pastorale che con più efficacia rispondano alie concrete situazioni e
m utamenti delle cose e delle persone.
9. — § 1. È compito delle province emanare, secondo le circostanze,
norme riguardanti l’attività sociale, e determinare mezzi concreti con
cui possa essere affrettata la realizzazione della giustizia sociale.
§2. Inoltre i confratelli, tenendo conto delle circostanze di tempo
e di luogo, offriranno la loro collaborazione alie associazioni che si
propongono di difendere i diritti umani e di promuovere la giustizia e
la pace.
10. — §1. Tra le attività apostoliche della Congregazione vanno
annoverate le parrocchie, purché lapostolato che i confratelli vi esercitano sia in consonanza con il fine e la natura dei nostro Istituto,
e sia richiesto dalFinsufficiente numero di pastori.
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§2. Queste parrocchie della Congregazione devono essere realmente formate, in gran parte, da poveri, oppure devono essere annesse
a seminari in cui i confratelli formano i giovani all'attività pastorale.
11. — §1. I confratelli, consapevoli della grande importanza della
formazione dei giovani e degli adulti, assumeranno il compito di insegnanti e di educatori là dove cio sia necessario per realizzare il fine
della Congregazione.
§2. Tale compito si deve svolgere non solo nelle scuole di ogni
tipo, ma anche nelle famiglie, nei posti di lavoro, anzi in ogni ambiente
sociale frequentato da giovani e adulti.
§3. Le scuole, i collegi e le università, secondo le esigenze dei vari
luoghi, accolgano i poveri per favorime la promozione. Affermando poi
il valore delleducazione cristiana, e impartendo una formazione sociale
cristiana, cerchino di istillare negli alunni il senso dei povero, secondo
lo spirito dei Fondatore.
12. — Tra gli strum enti di cui la Congregazione si serve nell’opera
di evangelizzazione, si tenga il dovuto conto dei mezzi tecnici di comunicazione sociale per una diffusione più ampia ed efficace della parola
di salvezza.

C a p ito lo

II

La vita comunitaria (aa. 19-27)
13. — I confratelli ammalati e anziani o in situazioni di particolare
necessità, uniti in modo speciale al Cristo sofferente, prendono parte
alla nostra opera di evangelizzazione. Ci preoccuperemo di assisterli
in modo conveniente. Qualora non sia più possibile accoglierli nella
casa in cui hanno svolto il loro servizio, il Visitatore con il suo Consiglio avrà la responsabilità di prendere la decisione più adatta, dopo
aver attentamente valutato le diverse possibilità e ascoltato il confratello bisognoso di assistenza.
14. — § 1. I confratelli che, a causa dei ministeri loro affidati dalla
Congregazione, sono costretti a vivere soli, faranno il possibile per
trascorrere un po’ dei loro tempo in comunità, per sperimentare i valori
della comunità. Da parte nostra, saremo loro vicini per rendere meno
pesante la loro solitudine e saremo solleciti nell'invitarli a condividere
qualche volta con noi la vita fraterna e Fapostolato.
§2. Faremo poi il possibile per offrire il nostro aiuto fratemo e
tempestivo ai confratelli che si trovassero in qualche difficoltà.
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15. — §1. Osserveremo fedelmente i doveri verso i genitori, con
quella moderazione che ci consenta di adempiere la nostra missione e
di essere fedeli alia vita comunitaria.
§2. Accoglieremo a cuore aperto nelle nostre case confratelli,
sacerdoti e altri ospiti.
§3. Tratteremo con generosità i poveri che ci chiederanno soccorso, cercando di aiutarli a uscire dalle loro difficoltà.
§4. Estenderemo di buon animo i nostri rapporti fraterni a tutti
coloro che condividono con noi la vita e il lavoro.
16. — Il progetto comunitario, che ogni comunità elabora, possibilmente allm izio delFanno di lavoro, comprenda: l’attività apostolica,
la preghiera, lu so dei beni, la testimonianza cristiana nel luogo dove
si lavora, la formazione permanente, i tempi di riflessione comunitaria,
il tempo necessario di sollievo e di studio, Forganizzazione della giornata. Tutto cio dovrà essere sottoposto a revisione periodica.

C a p ito lo

III

La castità, la povertà, Tobbedienza e la stabilité (aa. 28-39)
17. — § 1. L'Assemblea provinciale adatti le norme circa la pratica
della povertà, in conformità con le Costituzioni e con lo spirito delle
Regole comuni e dello statuto fondamentale sulla povertà, dato alla
Congregazione da Alessandro VII, nel Breve «Alias Nos supplica
tionibus ».
§2. Le singole province e le comunità locali, in base aile diverse
esigenze dei luoghi e delle situazioni, ricerchino il modo di osservare
la povertà evangelica, e su di esso si esaminino periodicamente, convinti
che la povertà non solo è il baluardo della Comunità (cf. RC III, 1),
ma anche presupposto di rinnovamento e segno di progresso della
nostra vocazione nella Chiesa e nel mondo.
18. — Le province, le comunità locali e ogni confratello si impegneranno seriamente ad approfondire il voto di stabilità, che comprende
il dono totale di se stessi alla sequela di Cristo evangelizzatore dei
poveri e la fedeltà a rimanere per tutta la vita nella Congregazione della
Missione.
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C a p ito lo

IV

La preghiera (aa. 40-50)
19.
— Attenderemo fedelmente aile pratiche di pietà tradizionali
nella Congregazione, secondo il progetto comunitario, specialmente
alla lettura della Sacra Scrittura e in modo particolare dei Nuovo
Testamento, al culto dell'Eucaristia, alla meditazione in comune,
allesame di coscienza, alla lettura spirituale, agli esercizi spirituali
annuali e alla direzione spirituale.

C a p ito lo

V

I membri della Congregazione
1. L ’am m issione in Congregazione (aa. 53-58)
20. — § 1. Il seminario interno ha inizio quando, dal Direttore o da
chi ne fa le veci, il candidato viene dichiarato ammesso, secondo le
Norme provinciali.
§2. La Congregazione, a tempo debito e se ritenute necessarie,
prenderà cautele valide anche in foro civile, affinché, nel caso che un
confratello si ritiri spontaneam ente o venga dimesso, siano rispettati
nel modo dovuto i diritti sia dei confratello che della Congregazione.
21. — I Proponim enti vengono emessi nella Congregazione della
Missione secondo una formula che puô essere diretta o dichiarativa:
1) Formula d iretta: Signore, mio Dio, io N.N. propongo di dedicarmi fedelmente all'evangelizzazione dei poveri per tutta la mia vita
nella Congregazione della Missione, seguendo Cristo evangelizzatore.
Propongo perciô di osservare, con Faiuto della tua grazia, la castità,
la povertà e lobbedienza, secondo le Costituzioni e gli Statuti dei nostro
Istituto.
2) Formula dich iarativa: Io N.N. propongo di dedicarmi fedel
mente all’evangelizzazione dei poveri per tutta la mia vita nella Con
gregazione della Missione, seguendo Cristo evangelizzatore. Propongo
perciô di osservare, con l’aiuto della grazia di Dio, la castità, la po
vertà e lobbedienza, secondo le Costituzioni e gli Statuti dei nostro
Istituto.
22 . — §1. L emissione dei proponim enti deve aw enire alla presenza dei Superiore o di un altro confratello da lui designato.
§2. Sarà compito dell’Assemblea di ciascuna provincia stabilire
altre disposizioni circa l’emissione o la rinnovazione dei proponimenti
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e circa qualche forma di vincolazione tem poranea che si potrebbe
aggi ungere, come anche circa i diritti e i doveri che i confratelli godono
a partire dalla loro ammissione in Congregazione fino alia loro incorporazione ad essa.
23. — Ulteriori determinazioni riguardanti il tempo delFemissione
dei voti sono di competenza delFAssemblea provinciale di ciascuna
provincia.
24. — In casi particolari, FAssemblea provinciale puô proporre
all'approvazione dei Superiore generale con il consenso dei suo Consiglio una formula propria per 1'emissione dei proponimenti e dei voti,
conservando pero gli elementi essenziali contenuti nelle formule prestabilite.
2. D iritti e doveri dei m em bri della Congregazione (aa. 59-64)
25. — Sono privi dei diritto di voce attiva e passiva:
1) coloro che, per induito, vivono fuori della Congregazione,
secondo il diritto proprio della Congregazione e la clausola apposta a
tale induito;
2) i confratelli elevati alFordine delFEpiscopato o anche solo
nominati, finché sono in carica, ed anche dopo, a meno che non ritornino alia vita di Comunità;
3) i Vicari, i Prefetti e gli Amministratori Apostolici, anche se non
Vescovi, finché sono in carica, a meno che non siano, alio stesso tempo,
Superiori di una casa della Congregazione.
26. — §1. Oltre a quelli indicati nei canoni 171, §1, nn. 3-4; 1336,
§1, n. 2 e negli art. 70 e 72, §2 delle Costituzioni della Congregazione
della Missione, sono privi di voce attiva e passiva anche coloro che,
quando devono esercitare il diritto di voce attiva e passiva sia nella
Congregazione, sia nella provincia, sia nella casa, sono in qualsiasi
modo illegittimamente assenti, cioè:
a) coloro che sono assenti dalla Congregazione, senza il dovuto
permesso, quando la loro assenza superi il tempo di sei
mesi;
b) coloro che hanno ottenuto il dovuto permesso, ma, trascorso
il tempo, non Fhanno rinnovato (cf. Cost. art. 72, §2);
c) coloro che non stanno ai term ini stabiliti nei loro permessi di
risiedere fuori della com unità (cf. Cost. art. 67, §2);
d) coloro che hanno superato i tre anni di permesso, eccetto che
per motivi di salute, di studio o di apostolato da esercitare a
nome della Congregazione (cf. Cost. art. 67, §2).
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§2. Nei casi dubbi, il Visitatore, con il consenso dei proprio Consiglio, decide se il confratello gode di voce attiva e passiva, conside
rando attentamente la sua situazione in provincia, il diritto proprio
della Congregazione e le Norme provinciali.
§3. Quanto detto per la voce attiva e passiva vale anche per le
consultazioni stabilite dal diritto proprio della Congregazione e dalle
Norme provinciali.
27. — §1. A ciascun confratello sono dovuti, dopo la sua morte,
suffragi da parte di tutta la Congregazione.
§2. Ogni mese, ciascun confratello, secondo la sua condizione,
offra una Messa per i vivi e per i defunti di tutta la famiglia vincenziana,
ed anche per i genitori, i parenti e i benefattori, aggiungendo un’intenzione speciale per la conservazione dello spirito originario della Con
gregazione.
§3. Ciascun confratello offra parimente una seconda Messa per i
confratelli di tutta la Congregazione morti nel mese precedente.
§4. Altre disposizioni siano stabilite da ciascuna provincia.
28. — Ogni confratello incorporato alla Congregazione ha diritto,
ogni mese, alla celebrazione di alcune Messe secondo la propria intenzione, senza riceverne lofferta. Spetta aile singole province stabilire le
norme circa il numero e il modo di celebrare queste Messe.
3. Ascrizione dei confratelli ad una provincia e ad una casa
(aa. 65-67)
29. — § 1. Il Superiore generale, gli Assistenti, il Segretario e FEconomo generale, il Procuratore generale presso la Santa Sede, durante
il loro incarico, agli effetti giuridici, non appartengono ad alcuna
provincia.
§2. Gli altri confratelli che prestano servizio negli uffici della
Curia generalizia continuano ad appartenere alla loro provincia d'ori
gine, rimanendo iscritti a una delle sue case, con una destinazione
temporanea alla Curia, in base ad una convenzione stipulata tra il
Superiore generale e il Visitatore della provincia dei confratello.
30. — § 1. Ogni membro della Congregazione della Missione viene
ascritto alla provincia per la quale i Superiori lo ammettono legittimamente in Congregazione. Tale provincia si chiama provincia di
origine.
§2. Una nuova ascrizione, un confratello Facquisisce mediante la
destinazione da una provincia ad un’altra, fatta legittimamente dai
Superiori. Tale provincia si chiama provincia di destinazione.
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31. — Per il passaggio di un confratello da una provincia ad unaltra, salva sempre l'autoritè dei Superiore generale, si richiede soltanto
che i Superiori maggiori competenti, dopo aver sentito il confratello,
si accordino fra di loro. Se perô il confratello fosse contrario, il trasferimento a u n altra provincia non puo aw enire senza Fapprovazione dei
Superiore generale.
32. — II Superiore generale, alio scadere dei suo ufficio, ha il diritto
di scegliersi una provincia.
33. — §1. L’ascrizione alla provincia di destinazione puô aw enire
per un periodo indeterminato o determinato.
§2. Nei due casi, i due Visitatori:
1) preciseranno per iscritto in una convenzione i diritti e doveri
dei confratello e delle due province;
2) redigeranno dei documenti di trasferimento da conservare
negli archivi delle due province;
3) il Visitatore della provincia da cui il confratello è stato trasferito invierà al Segretario generale la comunicazione della
nuova ascrizione.
§3. Nel caso di un’ascrizione temporanea, scaduto il suo tempo,
il confratello ritorna ad essere immediatamente membro della provin
cia da cui era stato trasferito, a meno che i Visitatori, dopo aver sentito
il confratello, non abbiano convenuto diversamente tra loro, sempre
per iscritto, in conformité con gli Statuti.
34. — Un confratello viene ascritto ad una casa o ad un gruppo
costituito a modo di casa, mediante la destinazione fatta dal legittimo
Superiore.
4. Uscita e dim issione dalla Congregazione (aa. 68-76)
35. — L’autorità di riammettere qualcuno in Congregazione Fhanno:
1) il Superiore generale, sentito il suo Consiglio, per tutti;
2) il Visitatore, sentito il suo Consiglio e il Visitatore della pro
vincia dalla quale il confratello è uscito o fu dimesso, per coloro che
non erano ancora stati incorporati alia Congregazione.
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VI

La formazione
I — LA PASTORALE VOCAZIONALE
36. — La pastorale vocazionale esige da parte nostra la preghiera
assidua (Mt 9,37) e la testimonianza schietta, totale e gioiosa di una
vita apostolica e comunitaria, soprattutto quando gli adolescenti e
i giovani lavorano con noi nella missione vincenziana, formandosi
nella fede.
37. — § 1. Le province, le case e i singoli confratelli pongano ogni
cura nel suscitare nuovi candidati per la missione vincenziana.
§2. Le province studino i mezzi più adatti per promuovere le
vocazioni e coltivarle, ed elaborino un piano provinciale che risponda
adeguatamente allo scopo.
§3. Il Visitatore, sentito il suo Consiglio, nominerà un animatore
vocazionale, che dovrà coordinare nelle nostre opere le varie iniziative
per promuovere le vocazioni.
38. — I candidati che desiderano entrare nella Congregazione
devono aver già fatto la loro scelta di vita cristiana, il proposito di
dedicarsi aU'apostolato e la scelta di esercitarlo nella comunità vincen
ziana. In caso contrario, bisogna aiutarli a fare queste scelte, in modo
progressivo, mediante la pastorale giovanile oppure, dove ci sono, nelle
Scuole Apostoliche.
39. — La formazione dei candidati, adeguata alla loro età, si fondi
soprattutto sulla vita fraterna, l’ascolto assiduo della parola di Dio, le
celebrazioni liturgiche, lattività apostolica svolta insieme con gli edu
catori, l’orientamento personale di ciascuno, lo studio e il lavoro.
II — LA FORMAZIONE DEI MEMBRI DELLA CONGREGAZIONE
1. Principi generali (aa. 77-81)
40. — Oltre alla formazione comune, occorre, nei limiti dei possi
bile, prowedere per ciascuno dei nostri giovani una formazione professionale specifica, che li renda idonei ad espletare fruttuosamente le
opere di apostolato loro assegnate dalla Congregazione e più corrispondenti aile loro attitudini.
41. — § 1. Ogni provincia elaborerà un piano di formazione che sia
in accordo con i principi sopra indicati, con i documenti e le direttive
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della Chiesa e della Congregazione della Missione, e che risponda alie
diverse esigenze locali.
§2. Parimente il Visitatore nomini una commissione per la for
mazione, la quale avrà Fincarico di elaborare e di aggiornare il piano
per la formazione, e di trattare quanto è connesso con ii graduale pro
cesso educativo.
42. — Ogni provincia prow eda, con Faiuto della commissione per
la formazione, a regolare e a favorire la formazione perm anente sia
comunitaria che personale.
2. Il sem inario interno (aa. 82-86)
43. — II seminario interno, secondo le necessità, puô essere provin
ciale o interprovinciale. Nei due casi puô compiersi in una o in più
case della Congregazione scelte dal Visitatore o dai Visitatori interessati, con il consenso dei loro Consigli.
44. — In circostanze particolari, e considerando la m aturità um ana
e cristiana dei candidati, il Visitatore potrà fare opportuni adattamenti.
3. Il sem inario maggiore (aa. 87-90)
45. — §1. La casa dei seminario maggiore puô essere, a seconda
delle necessità, propria a ciascuna provincia o comune a più province.
§2. Per compiere il corso degli studi ecclesiastici, i nostri studenti
possono essere inviati in un'altra provincia o ad un istituto approvato.
In tal caso perô si prow eda che essi conducano vita comune, secondo
le consuetudini della Congregazione, e ricevano una conveniente for
mazione vincenziana.
§3. Nelle case di formazione fiorisca la vita di famiglia e si pongano le premesse per una fraternité tra membri della stessa provincia.
Se perô gli studenti fossero numerosi, si possono dividere, con criteri
opportuni, in gruppi minori, per prow edere meglio alia formazione
personale di ciascuno.
46. — II Visitatore, sentiti i Superiori e il suo Consiglio, puô,
per giusti motivi, concedere agli studenti, durante il periodo della
formazione, di interrompere gli studi e di vivere fuori della casa di
formazione.
47. — Si favorisca la m utua conoscenza tra gli studenti delle diverse
province della Congregazione.
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4. La formazione dei Fratelli (aa. 91-92)
48. — Una formazione culturale e professionale specifica per i Fra
telli deve essere debitamente realizzata attraverso un corso di studio
legalmente riconosciuto, affinché essi possano conseguire un titolo o
un diploma conveniente.
5. I Superiori e gli insegnanti (aa. 93-95)
49. — Il seminario maggiore, quale centro di formazione, aiuti i
confratelli impegnati nelle diverse attività. Gli stessi educatori e inse
gnanti si dedichino a opere di apostolato.
50. — Si abbia cura che nelle case di formazione vi siano, secondo
la necessità, confratelli idonei che esercitino l’ufficio di confessori e di
direttori spirituali.

L'ORGANIZZAZIONE
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IL GOVERNO
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L'amministrazione centrale
1.

Il Superiore generale (aa. 101-107)

51.
— Oltre aile facoltà che gli vengono attribuite dal diritto
universale, o per concessione speciale, il Superiore generale ha il
compito di:
1) esercitare nei confronti delle viceprovince le medesime facoltà
che ha per le province;
2) salvo il diritto di compiere la visita canonica, se le circostanze
lo richiedono, visitare, almeno una volta durante il suo mandato, personalmente o per mezzo di altri, le province e le viceprovince per
animarle e rendersi conto della situazione loro e dei confratelli;
3) a) con il consenso dei suo Consiglio e dopo aver consultato gli
interessati, accettare missioni offerte alla Congregazione
dalla Sede Apostolica o dagli Ordinari dei luogo, tenendole
sotto la propria giurisdizione o affidandole a una provincia
o a un gruppo di province; rinunciare a quelle che le erano
state affidate,
b) con il consenso dei suo Consiglio e dopo aver sentito gli
interessati, costituire delle équipes missionarie sotto la pro
pria giurisdizione o affidarle a una provincia o a un gruppo
di province;
4) concedere ai Visitatori la facoltà di accettare o di rifiutare
missioni concesse dagli Ordinari dei luogo fuori dei territorio di qualsiasi provincia della Congregazione;
5) con il consenso dei suo Consiglio, e dopo aver sentito i Visita
tori e i Vicevisitatori, a tempo opportuno, prim a dell’Assemblea gene
rale, nominare la commissione preparatoria;
6) promulgare quanto prima le decisioni dell’Assemblea generale;
7) con il consenso dei suo Consiglio, e nel rispetto delle norme
stabilite, stipulare i contratti di maggiore rilievo;
8) per motivi gravi, con il consenso dei suo Consiglio, e dopo aver
sentito il Visitatore della provincia, i Consultori e, se il tempo lo con
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sente, un gran numero di confratelli, governare per breve tempo una
provincia mediante un am ministratore munito delle facoltà delegate
dallo stesso Superiore generale;
9) con il consenso dei suo Consiglio e dopo aver sentito i Visitatori
e i confratelli interessati, trasferire confratelli da una provincia ad
un’altra;
10) concedere a confratelli legittimamente separati dalla Congre
gazione i suffragi in uso per i nostri defunti;
11) con il consenso dei suo Consiglio, in casi particolari e per
giusti motivi, dispensare dagli Statuti e dai Decreti dell’Assemblea
generale;
12) con il consenso dei suo Consiglio e dopo aver consultato i
Visitatori interessati, nominare i Direttori delle Figlie della Carità1;
13) concedere l'affiliazione a benefattori ed amici della Congre
gazione, indicando i benefici spirituali che loro spettano;
14) con il consenso dei suo Consiglio, incitare le province a partecipare aile attività missionarie internazionali (opere, impegni);
15) con il consenso dei suo Consiglio, e udite le parti interessate,
costituire delle regioni al di fuori dei territorio delle province e approvare le regioni erette dai Visitatori;
16) con il consenso dei suo Consiglio, approvare lo Statuto di ogni
Conferenza di Visitatori;
17) organizzare il lavoro dei Consiglio generale e i servizi degli
Assistenti generali.
52. — Il Superiore generale ha il suo domicilio in Roma. Non puô
cambiarlo senza il consenso delFAssemblea generale e senza aver prima
consultato la Santa Sede.
53. — Le disposizioni emanate dai Superiore generale hanno vigore
fino alla seguente Assemblea generale, a meno che non sia stato sta
bilito diversamente dallo stesso Superiore generale o dai suo suc
cessore.
54. — I Visitatori, i Superiori e gli altri ufficiali della Congrega
zione, come pure i Direttori provinciali delle Figlie della Carità, termi
nato il loro mandato, rimangono in carica fino alFentrata in servizio
dei loro successori; questo per una ragione di buon ordine.

’ II Superiore generale esercita suile Figlie della Carità l’autorità concessagli
dalla Santa Sede, nel senso che è spiegato nelle loro Costituzioni.
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2. Il Vicario generale (aa. 108-114)
55. — § 1. Il Vicario generale cessa dai suo ufficio:
1) per accettazione deHufficio da parte dei suo successore;
2) per rinuncia accettata dalFAssemblea generale o dalla Santa
Sede;
3) per deposizione decisa dalla Santa Sede.
§2. Se il Vicario generale fosse diventato chiaramente indegno o
inabile ad assolvere il suo ufficio, spetterà al Superiore generale con il
suo Consiglio, escluso perô lo stesso Vicario generale, giudicare il caso
e informarne la Santa Sede, alie cui disposizioni ci si dovrà attenere.
56. — Il Vicario generale che abbia assunto il governo della Con
gregazione come Superiore generale, alio scadere dei sessennio puô
venire immediatamente eletto Superiore generale, ed essere anche
rieletto.
3. Gli Assistenti generali (aa. 115-118)
57. — Fermo restando quanto stabilito nelle Costituzioni, art. 116 §2:
§ 1. Gli Assistenti generali sono eletti da diverse province e tenendo
conto, per quanto possibile, delle varie culture presenti nella Congre
gazione.
§2. Il numero degli Assistenti generali è determinato dalFAssemblea generale.
58. — Gli Assistenti devono risiedere nella casa in cui risiede il
Superiore generale. Per formare il Consiglio generale, oltre al Superiore
generale o al Vicario generale, si richiede la presenza di almeno due
Assistenti.
59. — Tuttavia, qualora, per una giusta causa, fossero assenti gli
Assistenti generali, in modo da venire a mancare il numero richiesto
per il Consiglio, il Superiore generale puô chiamare a prendere parte
alio stesso Consiglio, con diritto di voto, uno degli ufficiali della Curia
generalizia, nelFordine seguente: il Segretario generale, FEconomo
generale, o il Procuratore generale presso la Santa Sede.
60. — Gli Assistenti generali cessano dai loro ufficio:
1) per accettazione dellufficio da parte dei loro successori;
2) per rinuncia accettata dai Superiore generale con il consenso
degli altri Assistenti o dalFAssemblea generale;
3) per deposizione decisa dai Superiore generale con il consenso
degli altri Assistenti, e approvata dalla Santa Sede.
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4. Gli ufficiali della Curia generalizia (a. 119)
61. — §1. Il Segretario generale:
1) è a servizio dei Superiore generale per redigere quanto riguarda
Tintera Congregazione;
2) partecipa per ufficio al Consiglio generale, ma senza voto, con
l’incarico di redigerne gli atti;
.3) puô suggerire al Superiore generale nomi di confratelli per
ché, a norm a dei diritto proprio, li nomini quali suoi collaboratori, sotto la sua direzione, per Tordinamento delFarchivio,
per curare le pubblicazioni e attendere alla corrispondenza.
§2. Se il Segretario generale fosse impedito dall’attendere al suo
ufficio, spetta al Superiore generale nominare tem poraneamente uno
degli Assistenti o uno degli ufficiali o uno dei suoi collaboratori che lo
sostituisca.
62. — § 1. L’Economo generale, in forza dei suo ufficio, amministra, sotto la direzione dei Superiore generale con il suo Consiglio e a
norma dei diritto universale e proprio, i beni della Congregazione e
quelli affidati alla Curia generalizia.
§2. Col consenso dei Superiore generale visita gli Economi pro
vinciali, anzi, in particolari situazioni, anche gli Economi delle case o
gli amministratori delle opere di maggiore importanza.
63. — §1. Al Procuratore generale presso la Santa Sede spetta:
1) occuparsi delle richieste di facoltà ordinarie da ottenere dalla
Santa Sede;
2) trattare presso la Santa Sede, con il consenso dei Superiore
generale, e dopo aver sentito i Visitatori interessati, gli affari
della Congregazione, delle province, delle case e dei confratelli.
§2. Il Procuratore generale presso la Santa Sede, per incarico dei
Superiore generale dato per iscritto, puô, a norma dei diritto, esercitare
lufficio di Postulatore generale della Congregazione presso la Curia
Romana.
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II

L’amministrazione provinciale, regionale e locale
1. Le province e le viceprovince (aa. 120-122)
64. — Sebbene ogni provincia sia circoscritta da confini territorial!,
nulla impedisce che una casa di una provincia, a norma dell’art. 107,
7° delle Costituzioni, si trovi nel territorio di u naltra provincia.
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65. — §1. La viceprovincia è l'unione di più case, circoscritta da
confini territoriali, che, in base a una convenzione intervenuta con una
provincia, ne dipende e forma con essa un tuttuno. A capo di essa ce
un Vicevisitatore, con potestà ordinaria propria, a norm a dei diritto
universale e proprio.
§2. Puô essere costituita anche una viceprovincia che dipenda
non da una provincia pienamente costituita, ma direttamente dallautorità dei Superiore generale; ne è a capo un Vicevisitatore con potestà
ordinaria propria.
§ 3. La viceprovincia è, per sua natura, prowisoria. Essa diventerà
provincia quando si verifichino le condizioni richieste.
§4. Cio che nelle Costituzioni e negli Statuti viene stabilito circa
le province, vale, fatte le debite proporzioni, anche per la viceprovincia,
a meno che non sia detto espressamente il contrario nelle stesse Costi
tuzioni e negli Statuti o nelle Norme e convenzioni di ciascuna vice
provincia.
66. — § 1. Quando dalla divisione di una provincia se ne fonda
un'altra distinta dalla prima, anche tutti i beni che erano a disposizione
della provincia, e i debiti contratti dalla medesima, devono venir divisi
dai Superiore generale coi suo Consiglio proporzionalmente secondo
giustizia ed equità, rispettando le intenzioni dei fondatori o donatori,
i diritti legittimamente acquisiti, e anche le Norme proprie secondo cui
è retta la provincia.
§2. La divisione dellarchivio della provincia madré è riservata
alia decisione dei Superiore generale, dopo aver sentito i Visitatori
interessati.
2. Il Visitatore e il Vicevisitatore (aa. 123-125)
67. — Cio che nelle Costituzioni e negli Statuti viene stabilito circa
il Visitatore, vale anche per il Vicevisitatore, a meno che nelle Costitu
zioni o negli Statuti stessi, o nelle Norme e nelle convenzioni di cia
scuna viceprovincia non venga esplicitamente disposto il contrario.
68. — § 1. Il Visitatore è nominato per sei anni dai Superiore gene
rale coi consenso dei suo Consiglio, dopo aver consultato almeno i
membri della provincia che hanno voce attiva. Alio stesso modo e alie
stesse condizioni, il Visitatore puô essere confermato dai Superiore
generale una volta per un triennio.
§2. Le modalità e le circostanze della consultazione possono
essere stabilite dalFAssemblea provinciale con Fapprovazione dei Supe
riore generale con il consenso dei suo Consiglio.
§3. L’Assemblea provinciale puô proporre all’approvazione dei
Superiore generale, con il consenso dei suo Consiglio, un modo proprio
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di elezione dei Visitatore. Ma questa elezione deve riunire almeno le
tre condizioni seguenti:
1) che Fincarico non sia inferiore a tre anni e non oltrepassi sei
anni;
2) che il Visitatore eletto non resti in carica oltre nove anni
continui;
3) che nei primi due scrutini sia richiesta la maggioranza assoluta
dei voti, tolte le schede nulle; che al terzo scrutinio godano di
voce passiva solo i due che nel secondo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti, anche se uguale;
4) in caso di parità di voti, si ritenga eletto il più anziano di
vocazione o di età.
§4. Perché il Visitatore eletto o rieletto possa entrare in carica, si
richiede la conferma dei Superiore generale con il consenso dei suo
Consiglio.
69. — È compito dei Visitatore:
1
) elaborare il progetto provinciale, secondo le Norme provinciali
e con il consenso dei suo Consiglio;
2) con il consenso dei suo Consiglio e dopo aver consultato il
Superiore generale, nel rispetto delle norme stabilite, fondare o sopprimere un opéra di grande rilievo per una casa;
3) dopo aver sentito il suo Consiglio e dopo aver consultato,
per quanto possibile, gli interessati, destinare i confratelli aile diverse
case, secondo le necessità delle medesime. Nei casi più urgenti, tuttavia, il Visitatore deve almeno informare il suo Consiglio;
4) con il consenso dei suo Consiglio e seguendo le Norme provin
ciali, nominare l’Economo provinciale e il Direttore dei seminario
interno e dei seminario maggiore;
5) approvare il progetto comunitario delle case, preparato dai
Superiore locale con la sua comunità;
6) mandare al Superiore generale le relazioni sullo stato della
provincia e delle visite d'ufficio fatte aile case;
7) con il consenso dei suo Consiglio, stipulare contratti necessari
ed utili, a norm a dei diritto universale e proprio;
8) dopo aver sentito il suo Consiglio, nominare, in tempo utile,
la commissione preparatoria per l’Assemblea provinciale;
9) usufruire della prerogativa di dirimere la parità di voti, a norma
dei diritto;
10) informare quanto prim a il Superiore generale dell'emissione
dei voti fatta dai confratelli e della loro incorporazione alla Congrega
zione, e degli ordini da essi ricevuti;
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11) aver cura, personalmente o con Faiuto di persone competenti,
dellarchivio provinciale;
12) approvare i confratelli e dar loro la giurisdizione per le con
fessioni dei membri della Comunità, ed anche, salvo il diritto delFOrdinario dei luogo, per la sacra predicazione della parola di Dio, e di
delegare ad altri le stesse facoltà;
13) con il consenso dei suo Consiglio e per giusti motivi dispen
sare dalle Norme provinciali in casi particolari.
14) regolarizzare la situazione dei missionari che si trovano in
situazioni irregolari.
70. — Il Vicevisitatore ha gli stessi diritti, le stesse facoltà e gli stessi
doveri dei Visitatore, a meno che nelle Costituzioni e negli Statuti non
sia espressamente disposto il contrario.
71. — Le disposizioni dei Visitatore rimangono in vigore fino alFAssemblea provinciale seguente, a meno che non sia stato disposto altrimenti dai Visitatore stesso o dai suo successore.
72. — § 1. Quando si renda vacante 1’ufficio di Visitatore, il governo
della provincia passa tem poraneam ente alFAssistente dei Visitatore; se
poi non vi fosse un Assistente, il governo passa al Consultore provin
ciale più anziano per nomina, per vocazione o per età, a meno che non
sia stato disposto diversamente dai Superiore generale.
§2. L’Assemblea provinciale puô proporre alFapprovazione dei
Superiore generale, con il consenso dei suo Consiglio, un modo proprio
di prow edere al governo temporaneo della provincia, in caso di morte
dei Visitatore o nel caso che questi cessi dalFufficio.
3. L ’A ssistente dei Visitatore (a. 126)
73. — §1. L’Assistente dei Visitatore è uno dei Consultori provin
ciali, e viene eletto dagli stessi Consultori insieme con il Visitatore,
a meno che non sia stato disposto diversamente dalFAssemblea pro
vinciale.
§2. In assenza dei Visitatore, 1'Assistente ha la medesima autorità
dei Visitatore, eccetto per quanto il Visitatore ha riservato a sé.
§3. In caso di impedimento dei Visitatore, FAssistente lo sostituisce a tutti gli effetti, per la durata delFimpedimento. Sarà poi il Con
siglio provinciale, senza il Visitatore, a giudicare circa Fimpedimento
e ad informarne al più presto il Superiore generale, alie cui disposizioni
ci si dovrà attenere.
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4. Il Consiglio dei Visitatore (a. 127)
74. — § 1 . 1 Consultori sono nominati dai Visitatore per un triennio,
dopo aver consultato almeno i confratelli della provincia che godono
di voce attiva. Nel medesimo modo e aile stesse condizioni, i Consultori
possono essere confermati per un secondo e per un terzo triennio,
ma non per un quarto.
§ 2. L’Assemblea provinciale puô proporre all’approvazione dei Su
periore generale con il consenso dei suo Consiglio un modo proprio per
designare o eleggere i Consultori, stabilire il loro numero, determinare
il tempo della nomina e della durata in carica. Il Visitatore deve informare il Superiore generale dell’aw enuta designazione dei Consultori.
§3. Un Consultore provinciale puô, per gravi motivi, essere
rimosso dall’ufficio dai Superiore generale, su proposta dei Visitatore
con il consenso degli altri Consultori.
§4. Cio che allait. 73, §2 e §3 si dice dell'Assistente provinciale,
vale anche per il Consultore provinciale più anziano per nomina,
per vocazione o per età, qualora non vi sia l’Assistente provinciale,
a meno che nelle Norme provinciali non sia disposto diversamente.
5. L'Economo provinciale (a. 128)
75. — L'Economo viene nom inato dai Visitatore con il consenso dei
suo Consiglio, o in altro modo stabilito dalle Norme provinciali.
76. — Se l'Economo provinciale non è consultore, partecipa al
Consiglio provinciale quando è convocato dai Visitatore, ma senza
diritto di voto.
77. — È compito delTEconomo provinciale:
1) aver cura che il possesso dei beni della provincia sia legittimo
davanti alla legge ecclesiastica e a quella civile;
2) aiutare, con il consiglio e la collaborazione, gli Economi delle
case nelladem pim ento dei loro ufficio, e vigilare sulla loro amministrazione;
3) far si che ogni casa paghi la somma stabilita per le spese della
provincia e mandare, a suo tempo, all'Economo generale la tassa per
il fondo generale;
4) assicurarsi che venga pagato il giusto stipendio a coloro che
lavorano aile dipendenze della Congregazione, e che si osservino scrupolosamente le leggi civili circa le tasse e le assicurazioni sociali;
5) tenere sempre in ordine i vari registri delle uscite e delle entrate,
come pure gli altri documenti;
6) rendere conto della sua amministrazione al Visitatore e al suo
Consiglio, a norm a dell’art. 103.
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6. Le regioni
78. — §1. La regione è un territorio, con almeno una casa, che
appartiene a una provincia o che dipende direttamente dai Superiore
generale.
§2. La regione è eretta dai Superiore generale con il suo Consi
glio o dai Visitatore con il suo Consiglio. È affidata ad un Superiore
regionale.
§3. Il Superiore regionale è munito di facoltà delegate dai Supe
riore generale o dai Visitatore, in vista di favorire la realizzazione della
missione propria della Congregazione.
§4. Se il Superiore regionale è nominato dai Visitatore con il suo
Consiglio, la sua nomina deve essere confermata dai Superiore generale
con il suo Consiglio (cf. Cost. 125, 5°).
§5. La regione è costituita con una convenzione scritta che precisi
le facoltà delegate e gli impegni reciproci tra il Superiore generale o il
Visitatore e il Superiore regionale.
§6. Una regione puô essere costituita sia in vista della sua pro
pria autonomia diventando una vice-provincia o provincia, sia per
ché una vice-provincia o provincia non puô più mantenere la sua
autonomia.
§7. Perché una regione possa essere eretta in vice-provincia o una
vice-provincia in provincia, è necessario che la regione o la vice-provincia abbiano una concreta possibilité di avere vocazioni e una base economica sufficiente per il mantenimento della missione e dei confratelli.
7. Le Conferenze di Visitatori
79. — § 1. Per favorire la collaborazione tra le province nel campo
della missione, della comunicazione e della formazione, i Visitatori
devono costituire delle Conferenze di Visitatori.
§2. Queste Conferenze salvaguardino sempre lun ità della Con
gregazione, Tautonomia delle province e i principi di sussidiarietà e di
corresponsabilità.
§3. Spetta ad ogni Conferenza redigere il proprio Statuto e sottometterlo al Superiore generale con il suo Consiglio.
8. Uffici delVamministrazione locale (aa. 129-134)
80. — Il Superiore locale ha il diritto e il dovere di:
1) informare il Visitatore sulla situazione della casa affidatagli;
2) assegnare ai confratelli della casa incarichi e uffici, la cui attribuzione non sia riservata ai Superiori maggiori;
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3) convocare e dirigere l'Assemblea domestica;
4) preparare, insiem e con la com unità, il progetto com unitario
della sua casa e sottoporlo all'approvazione dei Visitatore;
5) avere un archivio e il sigillo della casa;
6) com unicare ai confratelli i decreti e le notizie della Congre
gazione;
7) curare che siano soddisfatti gli obblighi di Messe.
81. — §1. Il Superiore locale am m inistra la casa con la collaborazione di tutti i confratelli, specialm ente dell'Assistente e dell'Economo, che vengono nom inati secondo quanto prescrivono le Norme
provinciali.
§2. L’Assistente, in assenza dei Superiore, ne esercita interam ente
l’Ufficio, secondo le norm e stabilite dai diritto proprio.
§3. Gli incontri dei confratelli della com unità, fatti a m odo di
Consiglio, siano frequenti.

C a p ito lo

III

Le Assemblee
1. Principi generali (aa. 135-136)
82. — I Superiori e i confratelli preparino le Assemblee e vi partecipino attivam ente; osservino poi fedelmente le disposizioni e le norm e
da esse em anate.
83. — § 1. Per le elezioni si richiedono alm eno tre scrutatori.
§2. Sono scrutatori di diritto, insieme con il présidente e il segre
tario, dopo la sua elezione, i due m em bri dell'Assemblea più giovani
per età.
§ 3. In apertura di Assemblea si procede all'elezione dei segretario,
che ha per com pito di:
1) svolgere l'incarico di prim o scrutatore;
2) stendere le relazioni delle sessioni e redigerne i docum enti.
84. — Prim a e durante l'Assemblea si deve favorire il libero scambio
di notizie suile questioni da decidere e sulle qualità di coloro che sono
da eleggersi.
85. — Term inata la trattazione degli argom enti, gli atti dell'Assemblea, approvati dai suoi m em bri, devono essere sottoscritti dai
présidente dell'Assemblea, dai suo segretario e da tutti i partecipanti e,
autenticati dai sigillo, devono essere conservati accuratam ente in
archivio.
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2. L'Assemblea generale (aa. 137-142)

.

86 — L'Assemblea generale ha il diritto di fare Dichiarazioni con
valore dottrinale e di indole esortativa.

87. — §1. L'Assemblea generale ordinaria si deve tenere nel corso
dei sesto anno successivo aU'ultima Assemblea generale ordinaria.
§2. L'Assemblea generale straordinaria si tiene ogni qualvolta il
Superiore generale, con il consenso dei suo Consiglio e dopo aver sen
tito i Visitatori, lo riterrà necessario.
§3. L'Assemblea generale deve essere preceduta dalle Assemblee
provinciali.

.

88 — §1. Spetta al Superiore generale stabilire, con il consenso
dei suo Consiglio, quando e dove tenere l'Assemblea generale.
§2. Tuttavia, nel corso dei sesto anno, per un giusto motivo, l’Assem blea generale potrà venire anticipata o differita di sei mesi rispetto
al giorno d'inizio della precedente Assemblea generale ordinaria,
m ediante u n decreto dei Superiore generale con il consenso dei suo
Consiglio.
89. — §1. Il Superiore generale, il Vicario generale e gli Assistenti
generali, che term inano il loro m andato, rim angono m em bri dell'Assem blea nelle successive sessioni della m edesim a.
§2. Oltre coloro che, a norm a delle Costituzioni, devono partecipare per ufficio all'Assemblea generale, sarà présente un deputato per
ogni provincia e viceprovincia in rappresentanza dei prim i cento con
fratelli che hanno voce attiva; se poi i confratelli che hanno voce attiva
sono più di cento, vi sarà u n altro deputato per ogni settantacinque e
per la rim anente frazione di questo num ero. Il num ero dei deputati
all’Assemblea generale va calcolato in base al num ero dei confratelli
aventi voce attiva nel giorno dell'elezione dei deputati neU’Assemblea
provinciale.
§3. Q uando fosse vacante 1’ufficio di Visitatore, va all’Assemblea
generale colui che ha il governo tem poraneo della provincia. Se il Visi
tatore fosse legittim am ente im pedito di andare all’Assemblea generale,
al suo posto va colui che lo sostituisce nell’ufficio. Se poi questi fosse
stato eletto deputato, an d rà all’Assemblea generale il prim o sostituto.
90. — § 1. Il Superiore generale con il suo Consiglio avrà cura che,
nel caso in cui nessun Fratello risulti eletto per partecipare all'Assemblea generale, sia assicurata la presenza di Fratelli in essa.
§2. Il Superiore generale con il suo Consiglio pro w ed erà inoltre
a risolvere quei casi, in cui sia im possibile una legittim a elezione di
delegati all'Assemblea generale, m a sia com unque im portante la loro
presenza in essa.
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91. — §1. A tem po opportuno, prim a della convocazione dell’As
semblea generale, il Superiore generale con il suo Consiglio, dopo aver
sentito i Visitatori e tenendo conto delle diverse regioni ed opere,
nom ina la com m issione preparatoria.
§ 2 . Pur lasciando al Superiore generale con il suo consiglio piena
liberté di ordinare i lavori della com m issione preparatoria secondo
criteri di opportunité, i com piti della m edesim a com m issione potrebbero essere i seguenti:
1) chiedere aile province e ai singoli confratelli quali problemi,
a loro parere, siano più urgenti, e con che m etodo debbano
essere trattati in Assemblea generale;
2) ricevute le risposte, scegliere, secondo le nécessité, gli argom enti più urgenti e più generali, preparare studi e raccogliere
le fonti, e m andare tutto ai Visitatori, in tem po utile, prim a
che si tengano le Assemblee dom estiche;
3) ricevere le proposte o postulati delle Assemblee provinciali e
gli studi elaborati dalle province, come anche i postulati che
vorré proporre il Superiore generale, dopo aver sentito il suo
Consiglio;
4) disporre ordinatam ente tu tti i dati acquisiti e ricavarne un
docum ento di lavoro, e spedire quindi il tutto tem pestivam ente
in m odo che i m em bri dell’Assemblea e i loro sostituti lo possano avere tra m ano due m esi prim a dell’inizio dell’Assemblea
generale.
§3. Una volta iniziata l'Assemblea, il com pito di questa com m is
sione è esaurito. Tuttavia il suo présidente, personalm ente o per mezzo
di altri, se cio sem breré opportuno, faré una relazione sul lavoro della
commissione.
92. — § 1. Il giorno dell'elezione dei Superiore generale, gli elettori
offriranno a Dio la Messa per il buon risultato dell'elezione e, dopo una
breve esortazione, all’ora stabilita, inizieranno la sessione sotto la dire
zione dei présidente.
§2. Gli elettori scriveranno su schede appositam ente preparate il
nome di colui che vorranno eleggere Superiore generale.
§3. Se, al conteggio, risultasse che il num ero delle schede è supe
riore a quello degli elettori, tutto si considera nullo, e si deve ripetere
l’operazione di voto.
93. — Il direttorio approvato da u n ’Assemblea rim ane in vigore fino
a che non sia m utato o abrogato da u n ’altra.
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3. L'Assemblea provinciale (aa. 143-146)
94. — Le Norm e em anate dalFAssemblea provinciale sono regole
generali che vanno applicate in tutti i casi contem plati dalle Norme
stesse. Tuttavia tali Norm e non toccano la u to rità dei Visitatore, quale
viene descritta dai diritto universale e proprio, né il suo potere esecutivo, necessario al com pim ento dei suo ufficio. Rim angono in vigore
fino a che non siano revocate da una successiva Assemblea provinciale
o dai Superiore generale.
95. — Spetta al Visitatore, sentito il suo Consiglio, fissare la data e
designare la Casa in cui si deve tenere l'Assemblea provinciale.
96. — Il Superiore generale renderà nota al Visitatore la sua deci
sione riguardante le Norm e provinciali entro due mesi dalla data in cui
le avrà ricevute.
97. — Devono partecipare all’Assemblea provinciale, se non è sta
bilito diversam ente nelle Norm e provinciali, tanti deputati eletti entro
un unico collegio provinciale, form ato da tutti i confratelli che hanno
voce passiva, quanti sono i deputati che devono partecipare per ufficio
con Faggiunta di un deputato ogni 25 confratelli che hanno voce attiva,
e di uno per la rim anente frazione di questo num ero.
98. — Si ritengano eletti deputati coloro che, entro un unico colle
gio provinciale, hanno ottenuto il m aggior num ero di voti e, in caso di
parità, i più anziani per vocazione o per età; altrettanti sono i sostituti,
secondo la graduatoria dei voti riportati.
99. — Se il Superiore di una casa, per qualche im pedim ento, non
puô recarsi all'Assemblea provinciale, in suo luogo andrà FAssistente
di casa. Se poi FAssistente fosse già eletto deputato, lo sostituirà un
altro dalFelenco dei sostituti.
100. — L'Assemblea provinciale puo proporre all'approvazione dei
Superiore generale, coi consenso dei suo Consiglio, un sistem a proprio
di rappresentanza all'Assemblea provinciale, a condizione perô che il
num ero dei deputati eletti sia superiore al num ero di coloro che devono
parteciparvi per ufficio.
101. — Spetta alie singole province darsi, durante l'Assemblea, pro
prie norm e di procedura, ossia un Direttorio, entro i limiti dei diritto
universale e proprio.
102. — L'Assemblea procede all'elezione dei deputati e dei sostituti
all'Assemblea generale in scrutini distinti, a m aggioranza assoluta di
voti. Se nel prim o e nel secondo scrutinio nessuno risulterà eletto, nel
terzo si riterrà eletto colui che avrà riportato il maggior num ero di voti
e, in caso di parità, il più anziano per vocazione o per età.
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S e z io n e

II

I BENI TEMPORALI (aa. 148 155)
103. — La Congregazione rifletta assiduam ente su questi principi,
li accolga di cuore e li m etta in pratica con fiducia e coraggio:
1) lo sforzo concorde per instaurare quella sobrietà di vita che,
con la forza dell'esempio, più che con le parole, nel nom e della povertà
di Cristo si oppone alla cupidigia che scaturisce dalla società dell'opulenza e alla bram osia delle ricchezze, che m anda in rovina quasi tutto
il m ondo (cf. RC III, 1);
2) la preoccupazione effettiva di im piegare i propri beni per pro
muovere la giustizia sociale;
3) l'alienazione dei beni, quando siano superflui, a favore dei
poveri.
104. — Tenendo présente il principio di equità, il Superiore gene
rale, con il consenso dei suo Consiglio, ha il diritto di fissare una tassa
per le province; lo stesso puô fare il Visitatore, con il consenso dei suo
Consiglio, per le case della provincia.
105. — Si devono am m inistrare sotto la vigilanza dei Superiori e
dei loro Consigli i beni affidati alla Congregazione soltanto in amministrazione.
106. — §1. Gli Econom i devono rendere conto ai Superiori, e
tenere inform ati i confratelli della loro am m inistrazione.
§2. I registri delle entrate e delle uscite e la relazione sullo stato
patrim oniale dovranno essere esam inati dai Superiore generale con il
suo Consiglio una volta all'anno per quanto riguarda l’Econom o gene
rale; dai Visitatore col suo Consiglio due volte all'anno per quanto
riguarda l'Econom o provinciale; dai Superiore locale ogni mese per
quanto riguarda l'Econom o di casa. I registri e la relazione saranno
firmati soltanto se risulteranno esatti.
§3. I confratelli che hanno l'am m inistrazione di opere particolari,
tanto di u n a provincia quanto di una casa, presenteranno i registri delle
entrate e delle uscite ai loro rispettivi Superiori, aile scadenze e nei
modi stabiliti dalle Norm e provinciali.
§4. Se invece i beni non sono proprietà della Congregazione,
ma sono stati affidati in am m inistrazione, i loro registri si devono presentare sia ai loro proprietari sia ai Superiori della Congregazione.
§5. L'Econom o generale presenti u n a relazione generale della sua
Amministrazione: ai Visitatori alla fine di ogni anno; ogni sei anni
all'Assemblea generale.
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§6. I Visitatori, per le loro province, m anderanno un resoconto
al Superiore generale alla fine dell'anno.
§7. Gli Econom i provinciali presentino ai confratelli della provin
cia una relazione generale della loro am m inistrazione e dei patrim onio
della provincia, secondo quanto prescrivono le Norm e provinciali.

107. — Tutti gli am m inistratori, tanto i Superiori quanto gli Eco
nom i, non possono com piere atti am m inistrativi in nom e della Con
gregazione, se non entro i lim iti dei loro ufficio e a norm a dei diritto.
Percio la Congregazione, la provincia e le case devono rispondere sol
tanto degli atti am m inistrativi com piuti in conform ità alie suddette
norme; degli altri risponderanno coloro che avranno posto atti illeciti
o invalidi. Tuttavia se una persona giuridica della Congregazione avesse
contratto, sia pure con il perm esso, debiti o obbligazioni, ne dovrà
rispondere con i propri mezzi.
108. — §1. L’Assemblea generale puô fissare una somm a, oltre la
quale il Superiore generale non puô fare spese straordinarie.
§2. I V isitatori possono fare spese secondo le Norme fissate
dalFAssemblea provinciale.
§3. I Superiori locali possono fare spese entro i lim iti stabiliti
dalle Norm e provinciali.
109. — I Superiori non perm ettano che si contraggano debiti, se
non consti con certezza che si possono pagare gli interessi passivi dei
capitale con le entrate ordinarie, e che si possa restituire, entro il tem po
previsto, la som m a presa a prestito, attraverso il riscatto legale delle
rate annue.
110. — §1. Si osservino scrupolosam ente le norm e di legge sui
lavoro, suile assicurazioni e sulla giustizia, nei confronti delle persone
che lavorano nelle case e nelle opere della Congregazione.
§2. I Superiori siano oltrem odo cauti nell'accettare pie fondazioni
che im pongono obblighi a lunga scadenza. Non si accettino oneri
perpetui.
§3. Non si facciano donazioni con i beni della com unità, se non
a norm a delle Costituzioni e degli Statuti.
§4. Q uando si accettano beni destinati per testam ento o per donazione alia Congregazione, alia provincia o alla casa, si rispetti la volontà
dei donante circa la loro propriété e il loro uso.
§5. Si p ro w ed a all’assicurazione sociale dei confratelli a cura
della Congregazione o dei Vescovo o di altri per i quali essi prestano
il loro servizio. Inoltre le case, le province e la stessa Curia generalizia
sottoscrivano assicurazioni convenienti contro pericoli di vario tipo.
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APPENDICE

INTERPRETAZIONE DELLO STATUTO FONDAMENTALE
SULLA POVERTÀ
A) CONTENUTO DELLO STATUTO
Nello statuto fondam entale si possono notare questi elem enti nor
mati vi:
1. — Si presuppone che i m em bri della Congregazione m antengono
la propriété dei beni im m obili e dei benefici semplici che possiedono
o che possederanno in futuro.

2. — I m em bri della Congregazione sono tenuti a disporre dei frutti
dei loro beni in opere pie. Questa è la norm a principale e positiva, che
nasce dalForientam ento vincenziano, per cui disponiam o di noi e dei
nostri beni a servizio delFevangelizzazione dei poveri; questo è leccellente e straordinario valore evangelico dello statuto. Aile necessità dei
genitori e dei parenti poveri si deve prow edere prim a di tutto per
dovere di pietà e di giustizia.
3. — I m em bri della Congregazione non possono tenere i frutti.
Questa è una norm a negativa per cui ci è proibito «capitalizzare»,
accumulando i frutti e cosï arricchire. È una norm a che deriva dalla
povertà evangelica, che è povertà non solo di spirito, m a anche reale.

4. — I m em bri della Congregazione possono, col perm esso dei
Superiore, servirsi dei frutti per uso personale. Questa è una norm a
permissiva: è chiaro infatti che qui si tra tta solo di una concessione,
non di un orientam ento positivo raccom andato (cf. SV XII, 382).
5. — I m em bri della Congregazione non hanno lu so libero dei loro
beni, anche perché devono dipendere dai Superiori. Questa norm a
deriva dalla dim ensione com unitaria della nostra povertà.
B) SPIEGAZIONE DELLO STATUTO
1.
— I beni im m obili e i benefici semplici sono considerati nello
statuto in quanto sono fonti da cui derivano dei frutti. Oggi perciô
si possono paragonare a questi beni tutti gli altri beni veram ente
fruttiferi e i diritti a ricevere frutti, secondo la stim a com une dei
diversi luoghi.
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2. — Nulla è detto, nello statuto, dei beni mobili che non provengono da beni fruttiferi; perô secondo il suo spirito, quei beni mobili
non possono sfuggire alia norm a principale e positiva, per cui siam o
tenuti a disporre di essi a servizio delFevangelizzazione dei poveri o
direttam ente o m ediante la com unità, né possono sfuggire alie altre
norm e.
3. — Lo statuto fondam entale non è Funica fonte delle norm e che
regolano il nostro voto di povertà.
4. — Per com prendere meglio lo spirito dello statuto fondam entale,
sarà utile tenere presenti alcuni principi della povertà vincenziana,
ad esempio:
a) la nostra consacrazione ad evangelizzare i poveri;
b) la povertà in spirito (cf. Conferenza di san Vincenzo dei 14 no
vem bre 1659; RC III, 4, 7);
c) la com unione dei beni (RC III, 3, 4, 5, 6);
d) la conform ità della nostra vita con quella dei poveri (RC III, 7);
e) la legge universale dei lavoro (cf. Conferenza di san Vincenzo
dei luglio 1655);
f) i frutti dei nostro lavoro sono beni della com unità;
g) i beni della com unità vanno considerati come patrim onio dei
poveri; non ci è lecito né individualm ente né collettivamente, conser
vare beni im produttivi o non collocati nel m odo più fruttuoso per la
prom ozione dei poveri;
h) la com unità ha la proprietà dei beni, affinché possiam o svolgere gratuitam ente, secondo la necessità, i nostri m inisteri e farne
elargizioni ai poveri (cf. Conferenza di san Vincenzo dei 14 novem
bre 1659; RC III, 2).
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Revised Statutes
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The Revised Statutes
Javier Âlvarez, C.M.
Vicar-General

During the last General Assembly (2010), besides reflecting on
“creative fidelity for the m ission” the delegates dedicated tim e and
effort to the révision of the Statutes of the Congrégation and approved
those that were revised. In this édition of Vincentiana we present those
révisions in five languages. N aturally the m em bers of the Assembly
were not able to attend to ail the détails of the révision, for example,
the new num bering of the Statutes that resulted from the addition of
Statutes, correct punctuation, translation into the official languages of
the Congrégation (including a translation into Latin) etc. The Assembly
gave a vote of confidence to the Superior General and his Council to
do this work themselves or through a Commission. This is the reason
why the Statutes appear several m onths after the conclusion of the
Assembly.

THE STATUTES, AN ADDITIONAL CODE TO THE
CONSTITUTIONS
The Constitutions and Statutes have a com m on focus: both are
expressions of the specific cbarism of the Congrégation and therefore,
guardians of its unity and its particular identity in the Church. In a
diverse and changing world, such as ours, the Congrégation views its
Constitutions and Statutes as a point of reference to preserve itself as
a whole, as a single and harm onious body, though obviously respecting
legitimate diversity. In addition, our Constitutions and Statutes point
out the path and the essential conditions that preserve this unity, without which the Congrégation would no longer be an effective force on
the local and international level. We could say the same thing with
regard to our m anner of being and living and acting. They are like the
compass or the m ap that guides the Congrégation as it continues its
journey through time.
Up to now we have spoken about the points in com m on between the
Constitutions and the statutes. Nevertheless there are notable différ
ences between them even though they are part of the same book.
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N um ber 14 of the M otu Propio, Ecclesiae Sanctae, states that the objec
tive of the Statutes is to bring together ali those norm s that should
not be placed in the C onstitutions because they are m ore situational
and practical and as such are subject to change and modification.
The Statutes are m ore flexible and easier to modify because they ought
to respond to specific tim es and places. Therefore they can and ought
to be changed, thus putting aside those things th at becom e antiquated
and distorted.
The nature of the Statutes is th at they are m ore juridical than
the Constitutions. The C onstitutions also contain juridical aspects
(only those th at constitute the perm anent and universal patrim ony
of the Congrégation) b u t are clothed in theological reflections and a
genuine V incentian spirituality. The fact is that the Statutes are in
reality a predom inantly norm ative text w hich does not m ean th at the
doctrinal aspect is totally absent in them . The source of their inspira
tion is the V incentian charism w hich is concretized in the Constitu
tions. Thus the Statutes have exactly the sam e structure as the
Constitutions. This m eans th at they cannot be read or studied or meditated on apart from the Constitutions.
The C onstitutions as well as the Statutes form p art of “proper law”
of the Congrégation. While the Constitutions need the approval of the
Holy See, the Statutes (w hether they are form ulated for the first tim e
or revised) require the approval of the General Assembly (cf., Constitu
tions 137, 3).

THE REVISED STATUTES
Despite the profound reflection th at the Assembly m ade on various
Statutes, there have not been m any changes of great significance.
This fact reveals the seriousness w ith w hich our C onstitutions were
form ulated. We now point out the following changes in the Statutes:
- Changes in rédaction:
• Statutes 2, 7, 13, 41, 51.3, 51.12, 54 and 68.
Changes in content:
• Statute 17: This num ber is the resuit of the previous #17 and
#18.
• Statute 29.2 clarifies the previous #28.2 w ith regard to the confreres who work in the General Curia.
• Statute 33: this num ber, w ith regard to the attachm ent of missionaries from one Province to another, is the resuit of combining the previous #32 and #33.
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Statute 43: a new rédaction that recognizes that the Internai
Sem inary can also be international.
Statute 51: paragraphs 14, 15, 16, 17, have been added to this
num ber th at deals w ith the functions of the Superior General.
Statute 69: paragraph 14 has been added to this num ber that
deals w ith the functions of the Visitor.
New
•
•
•
•
•
•

Statutes:
S tatute 18:
S tatute 26:
S tatute 57:
S tatute 78:
S tatute 79:
S tatute 90:
Translation:

C harles

T.

P lock,

C.M.

1

.

.

.

■
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STATUTES OF THE
CONGREGATION OF THE MISSION

LIFE IN TH E CONGREGATION

C h a p te r

I

Apostolic Activity

(C 1 0 - 1 8 )

1. — We are gradually to w ithdraw from those apostolic works
which, after due reflection, no longer seem to correspond to the voca
tion of the Congrégation at the present time.

2. — Given the actual context of globalization, m ultiple factors and
situations p u t faith to the test, and are challenges for the traditional
methods of evangelization. Confreres will take into serious considéra
tion ail of this, convinced th at this situation dem ands of them a Per
sonal and com m unal w itness of solid faith in God and Jésus Christ,
and the seeking of new m eans to actualize well their vocation as evangelizers of the poor.
3. — In apostolic initiatives, provinces and individual houses should
willingly w ork in fraternal coopération with each other, w ith the
diocesan clergy, w ith religious institutes, and w ith the laity.
4. — M embers should seek ecum enical dialogue; but they should
also actively participate in religious, social, and cultural affairs with
Christians and non-Christians.
5. — In regard to the w ork of the foreign m issions, the following
norms should be observed:
1) in a spirit of co-responsibility, provinces, w hether on their own
initiative or at the invitation of the superior général, should give m utual
assistance;
2) individual provinces, or several provinces together, should take
on at least one m ission territory to w hich they send m em bers as workers in the Lord's harvest;
3) m em bers should be offered the possibility of helping the work
of the m issions in a practical way, even to the extent of volunteering
to undertake the w ork of evangelization there;
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4)
m em bers should be urged to share in the universal and loca
Church’s prom otional w ork for the m issions. The prom otional work
for the Congrégation s own m issions should be properly organized.
6. — Those sent to the foreign m issions should be carefully prepared to undertake the spécial works there by knowledge of the reality
of the région w here they will labor, so that the pastoral work which
they take on m ay effectively m eet the needs of the local Church.
7. — § 1. In their apostolic activities the confreres will have spécial
care to prom ote and assist the V incentian Family and the lay Vincen
tian associations th a t are p art of the family.
§2. All confreres m ust be sufficiently prepared to give this service
to the different branches of the Vincentian Family, and to be available
to serve w hen it is asked of them .
§3. The heart of this service will consist in sharing one’s own
experience of faith in the light of the teaching of the Church, and of
the V incentian spirit. So th at this service responds to today’s needs, we
m ust pay attention to the theological-spiritual, technical, professional,
and socio-political form ation necessary for these tasks.
§4. W hen closing houses, we will give spécial attention to facili
tate the continuity of lay groups who share the V incentian spirit.

8 . — Inter-provincial m eetings should be fostered for the purpose
of deepening o ur knowledge of the vocation of m issioners and of those
pastoral m ethods w hich m ore effectively m eet the actual conditions
and changes of situations and people.
9. — §1. It pertains to provinces, according to circum stances, to
establish norm s governing social action, and to determ ine concrete
m eans for hastening the com ing of social justice.
§ 2. M embers should also, according to circum stances of tim e and
place, cooperate w ith associations th at are concerned w ith the defense
of hum an rights and the prom otion of justice and peace.
10. — § 1. Parishes are included am ong the apostolic works of tHe
Congrégation, provided th at the apostolate w hich the m em bers exercise
there is in accord w ith the purpose and nature of our Institute, and
provided also th at the small num ber of pastors requires it.
§2. These parishes of the Congrégation should consist, for the
m ost part, of the really poor, or should be attached to sem inaries where
confreres give pastoral form ation.
11. — § 1. Recognizing the great im portance of éducation for both
youth and adults, m em bers should take up this work of teaching
and educating w here it is needed to achieve the purpose of the Con
grégation.
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§2. This w ork should be carried out, however, not only in schools
of various kinds, but also w ithin the family circle, in places of work,
and across the whole spectrum of society, wherever young people and
adults spend their time.
§3. Schools, collèges, and universities should, according to local
circum stances, adm it, and prom ote the development of the poor.
Ail the students, however, should be im bued with a sensitivity for
the poor, according to the spirit of our Founder, while the confreres
affirm the value of Christian éducation and provide a Christian social
formation.

12.
— Among the m eans to be used by the Congrégation in its work
of evangelization, a suitable place should be given to technical m edia
of social com m unication, w ith the purpose of spreading the word of
salvation m ore widely and m ore effectively.

C h a p te r

Community life

II
(C

19-27)

13. — Sick and aged confreres, or those in situations of particular
necessity who are united in a spécial m anner to the suffering Christ,
have a part in o ur work of evangelization. We will take care to assist
them in an appropriate way. In the case where it is no longer possible
to have them in the house where they had served, the Visitor w ith his
Council will have the responsibility to make the m ost appropriate déci
sion, after having evaluated attentively different possibilities, and having heard the confrere in need of assistance.
14. — § 1. Confreres who are obliged to live alone in works entrusted
to them by the Congrégation, should take care to spend some tim e with
other confreres, so th at they m ight experience the benefits of com m u
nity. We, however, should rem ain close to them to ease their loneliness,
and we should invite them w ith solicitude to share our fraternal and
apostolic life from tim e to time.
§2. We should strive with brotherly and timely concern to help
confreres who are struggling w ith problems.

15. — §1. We should faithfully fulfill our responsibilities to our
parents, observing the balance necessary to fulfill our mission and to
preserve com m unity life.
§2. We should try to receive confreres, priests, and other guests
in our houses with hospitality.
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§3. We should be libéral to those in need who ask our help by
seeking to alleviate their difficultés.
§4. We should willingly extend our friendship to all those associated w ith us in life and work.

16.
— The com m unity plan w hich each com m unity draws up for
itself as far as possible at the beginning of its w ork year, should include
all of the following: apostolic activity, prayer, the use of goods, Chris
tian witness w here we work, ongoing form ation, tim es for group reflection, necessary tim e for relaxation and study, and an order of day.
All these should be revised periodically.

C h apter

III

Chastity, poverty, obedience and stability (C 28-39)
17. — §1. The provincial assem bly should adapt its norm s concerning the practice of poverty to the Constitutions, and to the spirit of the
Com m on Rules and of the Fundam ental Statute on Poverty given to
the Congrégation by Alexander VII (“Alias Nos supplicationibus”).
§2. Individual provinces and local com m unities, paying attention
to the diversity of place and circum stances, should look into ways of
observing evangelical poverty and review them periodically, knowing
for certain th at poverty is not only a ram p art of the Com m unity
(cf. CR III, 1), b u t also a condition for renewal and a sign of progress
in our vocation in both the Church and the world.
18. — Provinces, local com m unities, and each confrere shall be
com m itted seriously to deepen the vow of stability, w hich includes the
total gift of oneself in following Christ, the evangelizer of the poor and
the faithfulness to rem ain in the Congrégation of the M ission throughout one’s life.

C h a p te r

Prayer

(C

IV
40-50)

19.
— We should fulfill the following spiritual practices, traditional
in the Congrégation, according to the com m unity plan: first of all,
reading sacred scripture, especially the New Testam ent; dévotion to the
Holy Eucharist; m ental prayer m ade in comm on; exam ination of con
science; spiritual reading; annual retreat; and the practice of spiritual
direction.
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C h a p te r

V

Members
1. Adm ission into the Congrégation (C 53-58)

20. — § 1. The internai sem inary begins for each m em ber w hen he
is declared by the director o r his substitute to have been received
according to the provincial norm s.
§2. At an appropriate tim e the Congrégation should take measures, valid also in civil law if necessary, to safeguard the rights both
of the m em ber and of the Congrégation, in case the m em ber leaves of
his own accord or is dismissed.
21. — Good purposes are m ade in the Congrégation of the Mission
by m eans of either a direct o r a declarative formula:
1) Direct form ula : Lord, my God, I, NN., déclaré my intention
of faithfully dedicating myself in the Congrégation of the Mission, for
the whole tim e of my life, to the evangelization of the poor, after the
example of Christ evangelizing. Therefore, I propose to observe, with
the help of your grâce, chastity, poverty, and obedience, according to
the C onstitutions and Statutes of o ur Institute.
2) Declarative form ula : I, NN., déclaré my intention of faithfully
dedicating myself in the Congrégation of the Mission, for the whole
time of my life, to the evangelization of the poor, after the example of
Christ evangelizing. Therefore, I propose to observe, w ith the help of
God's grâce, chastity, poverty, and obedience, according to the Consti
tutions and Statutes of o ur Institute.

22. — §1. The m aking of good purposes should be done in the
presence of the superior or a m em ber designated by him.
§2. F u rth er déterm inations regarding the m aking or renewing of
good purposes and any form of tem porary bond that may possibly be
added, and also the rights and obligations w hich m em bers have between
admission into the Congrégation and incorporation into it, should be
provided by the assem bly of each province.
23. — F u rth er déterm inations regarding the tim e when vows are
taken pertain to the provincial assem bly of each province.
24. — In spécial circum stances, a provincial assembly may propose
for the approval of the superior général, w ith the consent of his
Council, its own form ula for m aking good purposes or taking vows,
preserving the essential elem ents of the established formulas.
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2. Rights and obligations o f members (C 59-64)

25. — The following lack both active and passive voice:
1) those who by induit live outside the Congrégation according
to the Congrégation s own law and any clause contained in the said
induit;
2) m em bers who have been ordained bishops, or even only
appointed, during the tim e of their office; and even after the tim e of
th eir office, unless they shall have retu m ed to com m unity life;
3) vicars, prefects, and adm inistrators apostolic, even if they are
not bishops, during the tim e of their office, unless they are at the same
tim e superiors of some house of the Congrégation.
26. — § 1. Besides those things indicated in Canons 171, § 1, nn. 3-4;
1336, § 1, n. 2, of the Code of Canon Law, and in art. 70 and 72 of the
Constitutions of the Congrégation of the Mission, they are deprived of
active and passive voice who, at the tim e to exercise the right to active
and passive voice, w hether in the Congrégation, in the Province, or in
the house, are in some way illegitimately absent, for example:
a) those who are absent from the Congrégation w ithout the necessary perm ission, w hen the absence is longer than six
m onths;
b ) those who have obtained the necessary perm ission but, when
the tim e lapsed, had not renew ed it (cf. Const. art. 7, §2);
c ) those who have not followed the term s established in their per
m ission to live outside the Comm unity (cf. Const. art. 67, §2);
d ) those who have gone beyond the three years of perm ission,
except in the cases of sickness, of study, or of apostolate exercised in the nam e of the Congrégation (cf. Const. art. 67, §2).
§2. In doubtful cases the Visitor, w ith the consent of his Council,
decides w hether a confrere enjoys active and passive voice, considering
attentively his situation in the Province, the law proper to the Congré
gation, and the Provincial norm s.
§3. W hat is said about active and passive voice is equally valid
for the consultations established by the law proper to the Congrégation
and by the Provincial norm s.
27. — § 1. It is the right of each incorporated m em ber of the Con
grégation to have suffrages offered for him throughout the Congréga
tion w hen he dies.
§2. Every m onth each m em ber, according to his status, should
offer Mass for the living and dead of the entire Vincentian Family as
well as for parents, relative, and benefactors, adding a spécial intention
for the préservation of the original spirit of the Congrégation.
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§3. In the sam e way he should offer another Mass for the m em 
bers of the entire Congrégation who have died during the preceding
m onth.
§4. F urther déterm ination should be m ade by each province.
28. — It is the right of each incorporated m em ber of the Congréga
tion to be granted each m onth the célébration of a certain num ber of
Masses according to his intention and w ithout a stipend. Norms regard
ing the num ber and m anner of the célébration of these Masses are to
be laid down by each province.
3. Attachment o f members to a province or house (C 65-67)
29. — § 1. During their term s of office, the superior général, the
assistants, the secretary général, the treasurer général, and the procu
rator général at the Holy See do not have a province as far as juridical
effects are concem ed.
§ 2. O ther confreres who are in service in the offices of the General
Curia still belong to their Provinces of origin, and are still listed
as belonging to one of its houses, according to an agreem ent estab
lished am ong the superior général, the Visitor of the Province, and the
confrere.
30. — §1. A m em ber of the Congrégation of the M ission is attached
to the province for w hich the superiors lawfully adm it him into the
Congrégation. This province is known as the province of origin.
§2. A m em ber acquires a new attachm ent by assignm ent from
one province to another, lawfully done by superiors. This province is
known as the province of assignm ent.
31. — In order th at a m em ber may leave one province and be
attached to another, all th at is required is that, the authority of the
superior général always respected, the com petent m ajor superiors
should agree between themselves after Consulting the m em ber involved.
However, if the m em ber is unwilling, the transfer to another province
cannot be m ade w ithout the approval of the superior général.
32. — At the end of his term , the superior général is free to choose
his own province.
33. — § 1. M em bership in the Province of destination can be for a
determined o r an indeterm inate am ount of time.
§2. In both cases, the two Visitors:
1) will m ake précisé in writing, in an agreem ent, the rights and
the duties of the confrere and of the two Provinces;
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2) will form alize the docum ents of transfer, w hich will be preserved in the archives of the two Provinces;
3) the Visitor of the Province to w hich the confrere has been
transferred will send to the superior général the notification of
the new inscription.
§3. In the case of a tem porary inscription, w hen the tim e has
expired, the confrere returns im m ediately to be a m em ber of the Prov
ince from w hich he had been transferred, unless the Visitors, after
hearing the confrere, had agreed on som ething else betw een them selves, always in writing, in conform ity w ith the Statutes.

34. — A m em ber is attached to a house or a group constituted as
the équivalent of a house by appointm ent m ade by a lawful superior.
4. Departure and dism issal o f members (C 68-76)
35. — The authority to readm it som eone into the Congrégation
pertains:
1) to the superior général, after Consulting h is C ouncil, for

everyone;
2) to the provincial, after Consulting his C ouncil and the provin
cial o f the province from w h ich the m em b er has left or b een d ism issed ,
for th ose w h o have not yet b een incorporated in to the C ongrégation.

C h a p te r

VI

Formation
I — PROMOTING AND SUPPORTING VOCATIONS

36. — Concern for prom oting vocations dem ands of us constant
prayer (Mt 9:37) and the authentic, full, and joyful testim ony of apos
tolic and com m unity life, especially w hen adolescents and young people, for the developm ent of their own faith, are working w ith us in the
V incentian m ission.
37. — § 1. Provinces, houses, and individual m em bers should actively engage in encouraging candidates for the V incentian mission.
§2. Provinces should seek out the m ore effective m eans of pro
m oting and supporting vocations, and draw up a provincial plan suitable for this.
§ 3. The provincial in consultation w ith his Council should appoint
a prom oter of vocations to coordinate the efforts for the prom otion of
vocations in o ur works.
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38. — Candidates who w ant to enter the Congrégation should
already have m ade an option for the Christian life, a com m itm ent to
apostolic work, and the choice of w orking within the V incentian com 
munity; otherwise, they are to be gradually helped tow ard these choices
in pastoral-action youth groups, or in apostolic schools w here they are
available.
39. — The form ation of candidates, in accordance w ith their âge,
should com prise above all fraternal life, frequent use of the w ord of
God, liturgical célébrations, apostolic activity undertaken w ith their
m oderators, personal orientation, study, and work.
II — FORMATION OF OUR MEMBERS
1. General principies (C 77-81)

40. — In addition to the com m on form ation, each of our m em bers
should receive, in so far as possible, a spécial and professional form a
tion, w hich will préparé individuals to carry on effectively the works
of the apostolate w hich have been assigned to them by the Congréga
tion, and w hich are m ore in accord w ith their abilities.
41. — §1. Each Province will préparé a Form ation Plan, which will
be in conform ity w ith the principies already established, w ith the doc
uments and directives of the Church and of the Congrégation of the
Mission, and w hich responds to the various local needs.
§2. The provincial should establish a form ation com m ission to
draw up and revise the form ation program and to deal w ith all those
things w hich pertain to the entire course of training.
42. — Individual provinces, through the help of their form ation
commission, should organize and prom ote both com m on and personal
continuing form ation.
2. The internai sem inary (C 82-86)

43. — The Internai Sem inary, according to the needs, may be Pro
vincial or Interprovincial. In both cases it can take place in one or m ore
Houses of the Congrégation chosen by the Visitor or the interested
Visitors, w ith the consent of their Council.
44. — In spécial circum stances, and w ith regard for the degree of
human and Christian m atu rity of the sem inarists, the provincial can
make suitable adaptations.
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3. The m ajor seminary (C 87-90)
45. — § 1. As need dem ands, the house of the m ajor sem inary can
be either proper to an individual province or com m on to several
provinces.
§2. Our students can be sent to another province or to a properly
approved institute to com plete the curriculum of their ecclesiastical
studies. In this latter case, care should be taken that they lead a com 
m on life according to the custom of the Congrégation, and that they
receive a suitable Vincentian form ation.
§3. In houses of form ation a family lifestyle should flourish, and
a fratem al spirit should be fostered am ong students of the sam e prov
ince. If, however, there are m any students, they may be organized in
a suitable way into sm aller groups to make better provision for the
personal grow th of individuals.
46. — During the process of form ation, the provincial can, in con
sultation w ith the m oderators and his own Council, and for a just
reason, perm it students to interrupt their studies and live outside of a
house of form ation.
47. — Steps should be taken that students from different provinces
of the Congrégation can come to know each other.
4. The form ation o f brothers (C 91-92)
48. — Spécial cultural and technical training should be available
for brothers by m eans of an approved c u n iculum of studies leading to
a suitable degree or a diploma.
5. Moderators and teachers (C 93-95)
49. — The m ajor seminary, as the center of form ation, should pro
vide help for the m em bers engaged in different works. The m oderators
and teachers themselves should be actively engaged in the works of the
apostolate.
50. — In houses of form ation, care should be given to provide suit
able confreres who will function as confessors and spiritual directors,
as the need dem ands.
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Central Administration

1. The superior général (C 101-107)

51.
— Besides the faculties granted him by universal law or by
spécial concession, it is the function of the superior général:
1) to exercise for vice-provinces the sam e powers w hich he has
for provinces;
2) w ithout prejudice to his right to make a canonical visitation
whenever one is needed, to visit the provinces and vice-provinces at
leasi once during his tim e of office, either personally or by a delegate,
in order to anim ate them and be inform ed about how their m em bers
are doing;
3) a) w ith the consent of his Council and after having consulted
those interested, to accept the m issions offered to the Con
grégation by the Holy See or by the O rdinaries of the place,
keeping them u nder his own jurisdiction, or confiding them
to a Province or a group of Provinces; to renounce those
w hich had been confided to it;
b ) w ith the consent of his Council and after having heard those
who are interested, to constitute m issionary team s under
his own jurisdiction, or to confide them to a Province or to
a group of Provinces;
4) to grant to provincials the faculty of accepting or giving up
missions given them by local ordinaries outside the territory of any
province of the Congrégation;
5) at an opportune tim e before holding a General Assembly, hav
ing heard the provincials and the vice-provincials, and with the consent
of his Council, to appoint a preparatory commission;
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6) to prom ulgate as soon as possible all the enactm ents of the
General Assembly;
7) w ith the consent of his Council, to enter into contracts of m ajor
im portance, observing the norm s of law;
8) for a serious reason, having heard the provincial, the consultors and, if tim e allows, as m any m em bers of the province as possible,
and w ith the consent of his Council, to take over for a brief tim e the
governm ent of a p articu lar province; this is to be exercised through
an adm in istrato r w ith faculties delegated by the superior général
himself;
9) having heard the interested provincials and m em bers, and with
the consent of his Council, to transfer m em bers from one province to
another;
10) to grant m em bers who have been legitim ately separated from
the Congrégation those suffrages th at are custom ary for our deceased
m em bers;
11) in p articu lar cases, for a ju st reason, and w ith the consent of
his council, to dispense from the Statutes and Decrees of the General
Assembly;
12) to nom inate, w ith the consent of his Council and after a con
sultation w ith the Visitors involved, the Directors of the D aughters of
C harity1;
13) to grant affiliation to benefactors and friends of the Congréga
tion, inform ing them of the spiritual benefits they receive;
14) w ith the consent of his Council, to anim ate the Provinces to
participate in international m issionary activities (works, commitments);
15) w ith the consent of his Council, and having heard the inter
ested parties, to constitute Régions outside the territory of the Prov
inces, and to approve the Régions established by the Visitors;
16) w ith the consent of his Council, to approve the statutes of
each Conference of Visitors;
17) to organize the w ork of the General Council and the Works
of the assistants général.
52.
— The superior général has his domicile in Rome. He should
not change it w ithout the consent of the General Assembly and without
having consulted the Holy See.

1The superior général exercises over the Daughters of Charity the authority
conceded by the Holy See, as is laid out in their Constitutions.
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53. — General ordinances enacted by the superior général rem ain
in force until the following General Assembly, unless the superior gén
éral him self or his successor pro vides otherwise.
54. — W hen their term expires, Visitors, Superiors, and other officers of the Congrégation, as well as the Directors of the Daughters of
Charity, continue in office until their successors begin to function; this
to m aintain good order.
2. The vicar général (C 108-114)

55. — §1. The vicar général ceases to hold office:
1) by his successors acceptance of office;
2) by résignation accepted by the General Assembly or by the
Holy See;
3) by déposition decreed by the Holy See.
§2. If the vicar général becom es manifestly unw orthy or incapa
ble of discharging his office, the superior général should, with his
Council but excluding the vicar général, judge the m atter, inform the
Holy See, and follow its directives.
56. — A vicar général who has taken over the government of the
Congrégation as superior général can immediately, at the end of the
six year term , be elected superior général, and he can be reelected.
3 .A ssistants général (C 115-118)

57. — Rem aining in vigor w hat is established in the Constitutions
art. 116 §2:
§1. The assistants général are elected from different Provinces,
keeping in mind, where possible, the different cultures present in the
Congrégation of the Mission.
§2. The Assembly determ ines the num ber of Assistants.
58. — The assistants m ust reside in the same house as the superior
général. In order to constitute a quorum in the General Council, besides
the superior général or the vicar général, there m ust be present at least
two of the assistants.
59. — When, however, the num ber of assistants absent for a just
reason is such that there are not enough to constitute a quorum for
council, the superior général can call into Council, with the right of
voting, one of the officers of the général curia in this order: the secretaiy général, the treasurer général, or the procurator général at the
Holy See.
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60. — The assistants général cease to hold office:
1) by their successors’ acceptance of office;
2) by résignation accepted either by the superior général w ith the
consent of the other assistants or by the General Assembly;
3) by déposition decreed by the superior général w ith the consent
of the other assistants, and with approval of the Holy See.

4. Officers o f the generat curia (C 119)
61. — §1. The secretary général:
1) assists the superior général in those things which are to be
w ritten for the whole Congrégation;
2) attends the General Council m eetings by reason of his office
in order to take m inutes, but w ithout a vote;
3) can propose for appointm ent by the superior général the nam es
of confreres, according to the norm of our own law, as cow orkers under his own direction to m anage the archives, edit
publications, and write letters.
§2. If the secretary général is im peded from fulfilling his duties,
the superior général can tem porarily appoint in his place one of the
assistants or officers or co-workers.
62. — § 1. The treasurer général, by reason of his office and under
the guidance of the superior général w ith his Council, adm inisters the
goods of the Congrégation and other goods entrusted to the général
curia, according to the norm of universal law and our own law.
§2. W ith the approval of the superior général, he visits provincial
treasurers and, in particular circum stances, even local treasurers or
adm inistrators of works of m ajor im portance.
63. — §1. It is the function of the procurator général at the
Holy See:
1) to take care of requests for ordinary faculties from the
Holy See;
2) w ith the consent of the superior général, and having heard the
interested provincials, to take up w ith the Holy See the busi
ness of the Congrégation, provinces, houses, and mem bers.
§2. The procurator général at the Holy See, by w ritten m andate
of the superior général, can exercise in the R om an curia the office of
p ostulator général of the Congrégation, according to the norm of law.
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C h apter

II

Provincial, régional and local administration
1. Provinces and vice-provinces (C 120-122)

64. — Although each province is circum scribed by territorial
boundaries, there is nothing to prevent a house of one province being
located w ithin the territory of another province, according to the norm
of art. 107, 7) of the Constitutions.
65. — §1. A vice-province is a union of a num ber of houses circum 
scribed by territorial boundaries which, in accord w ith a contract with
a province, depends on th at province and forms one whole w ith it, and
is presided over by a vice-provincial w ith proper ordinary power,
according to the norm of universal law and our own law.
§2. It is also possible to set up a vice-province w hich does not
depend on any fully constituted province, but depends directly on the
pow er of the superior général, and w hich is presided over by a viceprovincial w ith proper ordinary power.
§3. A vice-province by its nature is transitory and is changed into
a province w hen the required conditions are met.
§4. W hat is stated in the Constitutions and Statutes of the Con
grégation in regard to provinces applies, relevant conditions having
been met, to vice-provinces, unless it is expressly stated otherw ise in
the Constitutions and Statutes themselves, or in the norm s and contracts of the individual vice-province.
66. — § 1. W hen a province is divided and a new province is set up,
all the goods w hich are destined for the benefit of the province as well
as the debts contracted by the province m ust be divided proportionately
and equitably by the superior général w ith his Council, safeguarding
the wishes of pious founders and donors, lawfully acquired rights, and
the particu lar norm s by w hich the province is regulated.
§ 2. The division of the archives of the m other province is reserved
to the décision of the superior général after he has heard the interested
provincials.

2. The provincial and the vice-provincial (123-125)
67. — W hat is stated in the Constitutions and Statutes in regard to
the provincial applies also to the vice-provincial, unless it is expressly
stated otherw ise in the Constitutions and Statutes themselves or in the
norm s and contracts of each vice-province.
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68 . — §1. The provincial is appointée! for a six year term by the
superior général w ith the consent of his Council after consultation with
at least those m em bers of the province having active voice. In the sam e
way and un d er the sam e conditions the provincial can be confirm ed
once by the superior général for a three year term .
§2. The m ethod and circum stances of the consultation can be
determ ined by the provincial assem bly w ith the approval of the supe
rio r général w ith the consent of his Council.
§3 The Provincial Assembly can propose for the approval of the
superior général, w ith the consent of his Council, a particular way
to elect the Visitor; however such an election m ust have, at least,
the following conditions:
1) th at the term of office be for at least three years, b u t not longer
th an six years;
2) th at the Visitor who is elected not be in office for m ore than
nine consécutive years;
3) th at in the first two ballots an absolute m ajority of the votes
be required, not counting the null votes; th at in the third bal
lot only the two who had the greater num ber of votes in the
second ballot would have passive voice, even if their num bers
are equal;
4) in case of a tie vote, the confrere older in vocation or in age is
considered elected.
§4. For the one elected o r re-elected to assum e the office of pro
vincial, the confirm ation of the superior général w ith the consent of
his Council is required.

69.

— It is the function of the provincial:
1) in accord w ith the provincial norm s and w ith the consent of
his Council, to establish the provincial plan;
2) w ith the consent of his Council, and having consulted the
superior général, observing the norm s of law, to establish or suppress
a m ajor w ork of som e house;
3) having consulted as far as possible the interested parties, and
having heard his Council, to assign m em bers to individual houses
according to the needs of these houses. In m ore urgent cases, however,
the provincial is obliged at least to inform his Council;
4) in accord w ith provincial norm s, and w ith the consent of his
Council, to appoint the provincial treasurer, the director of the internai
sem inary, and the director of the m ajor seminary;
5) to approve the com m unity plan of each house prepared by the
local superior and his com m unity;
6) to send the superior général reports about the affairs of the
province and about official visitations of houses w hich he has made;
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7) with the consent of his Council, to enter into necessary
and useful contracts, observing the norm s of universal law and our
own law;
8) having heard his Council, to appoint in plenty of time the
preparatory com m ission for the provincial assembly;
9) to be able to break a tie vote, in accord with the norm of law;
10) to notify the superior général as soon as possible about vows
taken by m em bers and their incorporation into the Congrégation, as
well as about orders received by them;
11) to take care of the provincial archives either personally or
through com petent people;
12) to approve m em bers and grant them jurisdiction both for the
hearing of the confessions of m em bers and, safeguarding the rights of
ordinaries, for preaching the sacred w ord of God, and also to delegate
these same faculties to others;
13) in particular cases and for a just reason, and with the consent
of his Council, to dispense from provincial norms;
14) to regularize the situation of confreres who find themselves
in irregular situations.

70. — A vice-provincial has the same rights, faculties, and obliga
tions as a provincial, unless it is expressly stated otherwise in the
Constitutions and Statutes themselves.
71. — The ordinances of a provincial rem ain in force until the next
provincial assembly, unless another provision has been m ade by the
provincial or his successor.
72. — §1. W hen the office of provincial becomes vacant, the governm ent of the province passes tem porarily to the assistant provincial.
But if there is no assistant, it passes to the provincial consultor who is
senior by reason of appointm ent, vocation, or âge, unless the superior
général has provided otherwise.
§2. The provincial assembly can propose for the approval of the
superior général, w ith the consent of his Council, its own way of providing tem porarily for the governm ent of the province in case of the
death of the provincial or his cessation from office.
3. The assistant provincial (C 126)
73. — §1. The assistant provincial is one of the provincial consultors and is elected by the consultors w ith the provincial, unless the
provincial assembly has provided otherwise.
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§2. In the absence of the provincial, the assistant has the authority of the provincial, except in those m atters which the provincial has
reserved to himself.
§3. W hen the provincial is impeded, the assistant replaces him
with full authority until the im pedim ent ceases. The Provincial Council,
w ithout the provincial, passes judgm ent on the im pedim ent and as
soon as possible inform s the superior général, whose directives are to
be followed.
4. The Council o f the provincial (C 127)
74. — §1. The consultors are appointed for a three year term by
the provincial after a consultation w ith at least those m em bers of the
province who have active voice. In the same way, and under the same
conditions, the consultors can be confirmed for a second and a third
term of three years, but not for a fourth.
§2. The provincial assembly can propose for approval by the
superior général, w ith the consent of his Council, its own m ethod of
appointing or electing the consultors, as well as their num ber, the tim e
w hen they take office, and their term of office. The provincial m ust
inform the superior général about the désignation of the consultors.
§3. For a serious reason, a provincial consultor can be removed
from office by the superior général at the request of the provincial, with
the consent of the other consultors.
§4. W here there is no assistant provincial, w hat is stated about
the assistant provincial in art. 73, §2 and §3, applies also to the pro
vincial consultor who is senior by appointm ent, vocation, or âge, unless
the provincial norm s provide otherwise.
5. The provincial treasurer (C 128)
75. — The treasurer is nam ed by the provincial w ith the consent of
his Council, or in some other way enacted in the provincial norms.
76. — If the provincial treasurer is not a consultor, he participâtes
in the Provincial Council w hen called in by the provincial, but w ith
out vote.
77. — It is the function of the provincial treasurer:
1) to see th at the goods of the province are held by proper title
in the Church and the State;
2) by his advice and his labors, to help the local treasurers in the
discharge of their duties, and to w atch over their adm inistration;
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3) to see to it th at each house contributes the required am ount
for the expenses of the province, and to send to the treasurer général
at the p ro p er tim e the tax for the général fund;
4) to see to it th a t the employees of the Congrégation are paid a
ju st wage, and th at the civil laws concerning taxes and social security
are exactly obeyed;
5) to keep accurate and up-to-date records of expenditures and
receipts, and to preserve o ther docum ents;
6) to m ake a report of his adm inistration to the provincial and
his Council, according to the norm of art. 103.
6. Régions

78. — §1. A région is a territory w ith at least one house, w hich
belongs to a province or depends directly on the superior général.
§2. The région is erected by the superior général w ith his Council
or by the V isitor w ith his Council. The région is confided to a régional
superior.
§3. The régional superior enjoys the faculties delegated to him by
the superior général o r by the Visitor so th at he can facilitate the
realization of the m ission th at is proper to the Congrégation.
§4. If the régional superior is nam ed by the Visitor w ith his
Council, his nom ination m ust be approved by the superior général w ith
his Council (cf. Const. art. 125, 5°).
§ 5. The région is constituted through an w ritten agreem ent w hich
makes précisé the faculties delegated and the reciprocal com m itm ents
betw een the superior général o r the Visitor and the régional superior.
§6. One can set up the région either in order to have its own
autonom y to transform itself into a Vice Province or Province, or to
becom e a région since it cannot m aintain its autonom y as a Province
or a Vice Province.
§7. To erect a région into a Vice Province or a Vice Province into
a Province, it is necessary th at the Région or the Vice Province have
the concrete possibility of vocations and an econom ic base sufficient
for m aintaining its m ission and the m issionaries.
7. The Conférences o f Visitors

79. — §1. To encourage collaboration am ong the Provinces in the
fields of the m ission, of com m unication, and of form ation, the Visitors
should form Conférences of Visitors.
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§2. Let these conférences always safeguard the unity of the con
grégation, the autonom y of the provinces, and the principies of subsidiarity and co-responsibility.
§3. It is up to each conférence to préparé its own statute and to
subm it it to the superior général w ith his Council.
8. Offices o f local adm inistration (C 129-134)

80. — The local superior has the right and duty;
1) to keep the provincial inform ed about the state of the house
entrusted to him;
2) to assign to m em bers of the house those tasks and offices the
assignm ent of w hich is not reserved to m ajor superiors;
3) to convoke and direct the dom estic assembly;
4) together w ith his com m unity, to work out the com m on plan
for his house and present it for the approval of the provincial;
5) to keep the archives and the seal of the house;
6) to inform m em bers about the decrees and news of the Con
grégation;
7) to see to it th at Mass obligations are fulfilled.
81. — §1. The local superior adm inisters the house w ith the col
laboration of all the m em bers, especially the assistant and the treas
urer, who are nam ed in accord w ith provincial norm s.
§2. In the absence of the superior, the assistant takes over with
full authority according to norm s enacted in our own law.
§3. M eetings of the m em bers of the com m unity, after the fashion
of a Council, should be held frequently.

C h a p te r

III

Assemblies
1. Assemblies in général (C 135-136)

82. — Superiors and m em bers should préparé for the assemblies,
earnestly participate in them , and faithfully observe the laws and norm s
established by them .
83. — §1. In élections at least three tellers are required.
§ 2. By law the tellers are the two youngest m em bers of the assem 
bly by reason of age along w ith the président and secretary after
his election.
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§3. At the beginning of the assem bly there is an élection of a
secretary, whose function is:
1) to fulfill the task of first teller;
2) to draw up the m inutes and docum ents of the sessions.

84. — Before and during the assem bly there is to be fostered free
com m unication of inform ation regarding the m atters to be decided and
the qualities of those to be elected.
85. — W hen the business is finished, the acts of the assembly
approved by the participants are to be signed by the président of the
assembly, by its secretary, and by all participants, and, having had the
seal affixed, are to be preserved diligently in the archives.
2. The General Assembly (C 137-142)
86 . — The General Assembly has the right of m aking déclarations
w hich have doctrinal force and the character of an exhortation.
87. — § 1. An ordinary General Assembly m ust be held in the sixth
year after the last ordinary General Assembly.
§2. An extraordinary General Assembly is held as often as the
superior général, w ith the consent of his Council, and having heard the
provincials, thinks th at it should be held.
§3. Provincial assem blies m ust précédé the holding of a General
Assembly.
88 . — §1. The superior général w ith the consent of his Council
should determ ine the tim e and place for holding the General Assembly.
§2. However, in the sixth year, for a just reason, the holding of a
General Assembly, by a decree of the superior général w ith the consent
of his Council, m ay be anticipated or delayed for six m onths from the
day on w hich the preceding ordinary General Assembly began.
89. — §1. The superior général, the vicar général, and the assist
ants général who are going out of office rem ain m em bers of the assem 
bly in the subséquent sessions of the sam e assembly.
§2. Besides those who m ust be present by reason of office at the
General Assembly according to the norm of our Constitutions, there
should be present one delegate from each province and vice-province
for the first one hundred m em bers having active voice; if, however,
there are m ore th an one hundred m em bers having active voice, there
will be ano th er delegate for each seventy-five m em bers or part thereof.
The nu m b er of delegates to the General Assembly is to be com puted
according to the num ber of m em bers having active voice on the day
of the élection of delegates in the provincial assembly.
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§3. If the office of provincial is vacant, the one who holds the
intérim govem m ent of the province goes to the General Assembly.
If the provincial is legitim ately im peded from going to the General
Assembly, the one who substitutes for him in office goes in his place.
If, however, the latter was elected a delegate, the first elected alternate
goes to the General Assembly.
90. — § 1. In case no b rother is elected to participate in the General
Assembly, the superior général w ith his Council will assure the presence of one of them .
§2. The superior général w ith his Council will also decide how to
resolve those cases in w hich it is im possible to have a legitim ate élec
tion of delegates to the General Assembly and the im portance of their
presence in it.
91. — §1. Before the convocation of the General Assembly, the
superior général, w ith his Council, having heard the provincials and
paying attention to different régions and works, should appoint a preparatory com m ission at an opportune time.
§2. W ith am ple faculty being left to the superior général w ith his
Council to determ ine the work of the preparatory com m ission accord
ing to the circum stances of the time, the tasks of this com m ission can
be the following:
1) to inquire from the provinces and from individual m em bers
what, in their judgm ent, are the m ore urgent problem s and
w hat m ethod should be used to deal w ith them in the General
Assembly;
2) after receiving the answers, to select, w hen necessary, the
m atters th at are m ore universal and m ore urgent, to collect
sources and préparé studies, and to send everything to the
provincials in plenty of tim e before the holding of dom estic
assemblies;
3) to receive the proposais or postulata of the provincial assem 
blies, the studies m ade by provinces, and the postulata proposed by the superior général after hearing his Council;
4) to organize all this m aterial, and from it to draw up a working
docum ent; to send all this m aterial out in plenty of tim e so
th at m em bers of the assem bly and the alternates can have it
all in hand two whole m onths before the begirming of the
General Assembly.
§3. Once the assem bly has begun, the task of this com m ission
ceases; the chairm an of the com m ission, however, personally or through
another should, if it seems opportune, present an account of the work
of the com m ission.
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92. — § 1. On the day of the élection of the superior général, the
electors should offer Mass for a successful élection and, after a brief
exhortation, begin the session at the appointed hour under the direc
tion of the président.
§2. On prepared ballots the electors should write the nam e of him
whom they choose for superior général.
§3. W hen all the ballots are counted, if their num ber is greater
than the num ber of electors, the procédure is null and new ballots are
to be written.
93. — The directory approved by one assembly rem ains in force
until it is changed or abrogated by another assembly.
3. The provincial assembly (c 143-146)
94. — Norm s m ade by the provincial assem bly are général rules
applicable to all cases described in them . These norm s, nevertheless,
do not affect the authority of the provincial as this is described in
universal law or our own law, nor his executive power necessary for
carrying out his office. They rem ain in force until they are revoked by
a subséquent provincial assem bly or by the superior général.
95. — It pertains to the provincial, having heard his Council, to set
the date, and to designate the house in w hich the provincial assembly
is to be held.
96. — The superior général should com m unicate to the provincial
a décision about the provincial norm s w ithin two m onths after receiving them .
97. — Taking p art in the provincial assembly there should be, unless
som ething else is established by the provincial norm s, as m any dele
gates elected from the one provincial body consisting of all the m em 
bers with passive voice, as there are delegates who m ust be present by
reason of office, plus one delegate for every twenty-five m em bers with
active voice or p art thereof.
98. — From this one provincial body, those are to be considered as
elected who have received the greater num ber of votes, and in case of
a tie, those who are senior by reason of vocation or âge; the same
num ber are substitutes according to the order of a m ajority of votes.
99. — If the superior of a house is im peded from going to the pro
vincial assembly, the assistant of the house should go in his place. If,
however, the assistant has been elected as a delegate, then one of the
alternâtes should replace him.
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100. — The provincial assem bly can propose for the approval
of the superior général, with the consent of his Council, its own
m ethod of représentation in the provincial assembly, in such a way,
however, th at the num ber of elected delegates is greater than the
n um ber of those who are to participate in the assem bly by reason
of office.

101 . — It is the responsibility of each province to establish in
assem bly its own norm s of procédure, that is to say, a directory, w ithin
the lim its of universal law and our own law.

102. — The provincial assem bly is to proceed to the election of
delegates and alternates for the General Assembly in separate ballotings, in w hich there is needed an absolute m ajority of votes. If in the
first and second balloting no one is elected, then in the third balloting
he is elected who obtains the greater num ber of votes, and in case of
a tie, the senior by vocation or age.

S e c t io n I I

TEMPORAL GOODS (C 148 155)

103. — The Congrégation should conscientiously reflect on, wholeheartedly em brace, and faithfully and firmly practice the following
principies:
1
) a unanim ous effort to restore th at sim plicity of life-style which,
by example m ore th an by words, and in the nam e of the poverty of
Christ, contends against the avarice w hich arises from an affluent
society, and against a greed for w ealth which is ruining alm ost the
whole w orld (cf. CR III, 1);
2) an effective care to use its goods to prom ote social justice;
3) the aliénation of superfluous goods in favor of the poor.
104. — W ithin the bounds of equity and w ith the consent of his
Council, the superior général has the right to im pose a tax on provinces;
similarly, w ith the consent of his Council, the provincial has this right
w ith respect to houses of his province.
105. — Goods w hich are entrusted to the Congrégation only for
their m anagem ent are to be adm inistered under the direction and
vigilance of superiors w ith their Councils.
106. — § 1. Treasurers m ust give an account to superiors and keep
the m em bers inform ed of their adm inistration.
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§ 2. W ith respect to the treasurer général, an accounting of receipts
and expenditures and a report on the status of the patrim ony are to be
exam ined once a year by the superior général w ith his Council; for the
provincial treasurer, twice a year by the provincial w ith his Council;
for the treasu rer of a house, each m onth by the local superior. A sig
nature of approval, m oreover, is to be affixed to the accounting or
report provided it is found to be accurate.
§3. M embers entrusted w ith the adm inistration of spécial works
of either a province or a house should subm it an accounting of receipts
and expenditures to their respective superiors at the tim e and in the
m anner determ ined by provincial norm s.
§4. If, however, there are goods w hich do not belong to the Con
grégation b u t are entrusted to it for m anagem ent, accounting for them
should be subm itted both to their owners and to the superiors of the
Congrégation.
§5. The treasu rer général should give a général accounting of his
adm inistration to provincials at the end of each year; to the General
Assembly every six years.
§6. Provincials should subm it a fmancial accounting for their
provinces to the superior général at the end of the year.
§7. Provincial treasurers should give to the m em bers of their
province a général report of their adm inistration and of the patrim ony
of their provinces, according to provincial norms.

107. — All adm inistrators, both superiors and treasurers, can act
in the nam e of the Congrégation only w ithin the limits of their office
and the norm of law. For this reason the Congrégation, a province, and
a house are responsible only for the adm inistrative acts perform ed
according to the aforesaid norm s. As for other acts, those who perform
illicit or invalid ones will be held responsible for them. If, however,
any juridic person of the Congrégation shall have contracted debts or
obligations on its own, even w ith perm ission, it will be held responsi
ble from its own resources.
108. — §1. The General Assembly can determ ine the sum beyond
which the superior général cannot m ake extraordinary expenditures.
§2. Provincials can m ake expenditures according to norm s
enacted by the provincial assembly.
§3. Local superiors can m ake expenditures w ithin the limits
determ ined by provincial norm s.
109. — Superiors m ust not allow debts to be contracted unless it
is certain that the interest on a debt can be paid off from ordinary
revenues, and th at the am ount received as a loan can be repaid within
the agreed tim e by legitim ate paym ent of the annual installment.
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110.
— §1. Laws regarding work, security, and justice, in favor of
persons w orking in houses and works of the Congrégation, should be
exactly observed.
§2. Superiors should act w ith the greatest prudence in accepting
pious foundations w hich create long-term obligations. Obligations in
perpetuity m ust not be accepted.
§3. Gifts should not be m ade from the goods of the Com m unity
except according to the norm of the Constitutions and Statutes.
§4. In accepting goods w hich come to the Congrégation, a prov
ince, or a house by way of bequest or gift, the wishes of the donor in
regard to the ow nership and use of the goods should be respected.
§5. Social security should be acquired for the m em bers by the
Congrégation, the bishop, o r those for w hom they work. Moreover,
houses, provinces, and the général curia itself should have adequate
Insurance against dangers of various kinds.
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APPENDIX

INTERPRETATION OF THE FUNDAMENTAL STATUTE
ON POVERTY
A) CONTENTS OF THE STATUTE
In the fundam ental statute these norm ative elements can be noted:
1. — It is presum ed th at m em bers retain dom inion of immovable
goods or simple benefices w hich the possessor will possess in the
future.

2. — M embers are obliged to apply the yield of their goods to pious
works. This is the principal and positive norm arising from the Vin
centian orientation by w hich we dispose of ourselves and our goods in
the m inistry of evangelizing the poor; this is the excellent, shining, and
evangelical value of the Statute. The duties of piety and justice dem and
that, in the first place, needy parents and relatives be provided for.
3. — M embers cannot keep the yield of their goods. This is a nega
tive norm forbidding us to "capitalize” by accum ulating yield and
becom ing rich; it has its source in evangelical poverty which is a pov
erty not only in spirit but also in reality.
4. — M embers can, w ith the perm ission of the Superior, use the
yield of their goods for their own purposes. This is a permissive norm.
It is ciear th at here there is question of concession only, and in no way
of a positive recom m ended orientation (cf. SV XII, 382).
5. — M embers do not have free use of their goods, in so far as they
m ust depend on superiors. This norm flows from the com m unal dim en
sion of o ur poverty.
B) EXPLANATION OF THE STATUTE
1. — The Statute considers immovable goods and simple benefices
as sources of yield. Therefore, today, all other goods which are truly
productive, as well as rights entitling one to receive yield, can be considered the équivalent of immovable goods, according to com m on esti
m ation of various places.

2. — The Statute says nothing about movable goods which are
not the yield of productive goods; but, according to its spirit, such
movable goods are not exempt from the spécial and positive norm
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w hich obliges us to dispose of them in the m inistry of evangelizing the
poor directly o r through the com m unity, and are not exem pt from other
norm s either.
3. — The F undam ental Statute is not the only source of the norm s
by w hich o ur vow of poverty is regulated.
4. — In order to u n d erstand better the spirit of the Fundam ental
Statute, it will be useful to consider other principies of V incentian
poverty, for example:
a) o ur com m itm ent to the evangelization of the poor;
b) poverty of spirit (cf. SV XII, 377-386; CR III, 47);
c ) com m unity of goods (CR III, 3, 4, 5, 6);
d ) conform ity of our life to the life of the poor (cf. CR III, 7);
e) the universal law of w ork (cf. SV XI, 201 ff.);
f) th at the fruits of o u r w ork belong to the Community;
g) th at com m unity goods are to be considered the patrim ony of
the poor; th at we m ay not, either as individuals or in com m on, keep
goods non-productive or not invested in a way th at is m ost profitable
for the prom otion of the poor;
h ) th at the Com m unity has ow nership of goods so th at we can
perform our m inistries gratis, w here necessary, and give alm s to the
poor (cf. CR III, 2; SV XII, 377-386).

Decreto de promulgation de los
Estatutos renovados

Con el consentimiento de mi Consejo
entrego a la Congrégation de la Mision
los Estatutos renovados y aprobados
por la Asamblea General 2010.
Para los Estatutos renovados o nuevos
el texto oficial es el italiano.
Roma, dia 27 de septiembre de 2011
Solemnidad de San Vicente de Paul

G. Gregory Gay, C.M.
Superior General
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A proposito
de los Estatutos renovados
Javier Âlvarez, C.M.
Vicario General

La ultim a Asamblea General 2010, adem âs de reflexionar sobre
“la fidelidad creativa para la m isiôn”, dedicô no poco tiem po y esfuerzos a revisar los E statutos de la Congregaciôn y a aprobar los renova
dos. E n este num ero de “Vincentiana” los presentam os en cinco lenguas.
Como es natural, la Asamblea no pudo llegar a todos los detalles de
cada num ero renovado, com o p o r ejemplo, la nueva num eraciôn como
resultado de an ad ir algunos num éros, la puntuaciôn correcta, la traducciôn a las lenguas oficiales de la Congregaciôn (incluida la traducciôn al latin), etc. La Asamblea dio un voto de confianza al Superior
General y su Consejo para que lo hicieran ellos directam ente o a través
de un a com isiôn. Esta es la razôn de p or qué los Estatutos aparecen
varios m eses después de finalizar la Asamblea.

LOS ESTATUTOS, CÔDIGO ADICIONAL DE LAS
CONSTITUCIONES
Las Constituciones y E statutos tienen en com ûn el enfoque: las unas
y los otros son expresiôn dei carism a especifico de la Congregaciôn y,
por consiguiente, guardianas de su unidad y su identidad particular en
la Iglesia. En un m undo diverso y variado com o es el nuestro, la Con
gregaciôn tiene en las Constituciones y Estatutos un punto de referencia p ara conservarse com o un todo, com o un cuerpo unitario y
arm ônico, evidentem ente respetando siem pre la diversidad legitima.
Ademâs, nuestras Constituciones y E statutos senalan el cam ino y las
condiciones esenciales p ara preservar esta unidad, sin la cual la Con
gregaciôn dejaria de ser u n a fuerza efectiva en el âm bito local e internacional. Lo m ism o podem os decir con respecto a nuestro ser, a
nuestro vivir y a nuestro actuar. Elias son algo asi como la brûjula o
el m apa de viaje de la Congregaciôn a través dei tiempo.
H asta aqui los puntos com unes entre las Constituciones y Estatutos.
Sin em bargo, hay tam bién diferencias notables entre ambos, aunque
los dos form en parte dei m ism o libro. En el m otu proprio Ecclesiae
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Sanctae, n° 14, se dice que la finalidad de los Estatutos es recoger toda
aquella norm ativa que no debe estar en las Constituciones por ser mas
aplicativa y prâctica, y por ende, mas sujeta a cam bios y modificaciones. Las Constituciones, por ser el libro de vida carism âtica de la
Congregaciôn, son m ucho m as estables. Los E statutos son mas flexibles
y modificables, porque deben responder a los tiem pos y a los lugares
concretos. Por consiguiente, pueden y deben cam biar en la m edida en
que cam bien las circunstancias, dejando a un lado lo que sea anticuado
y discordante.
La naturaleza de los E statutos es m ucho m as juridica que la de las
Constituciones. Éstas tam bién contienen aspectos juridicos (solo aquellos que constituyen el patrim onio estable, perm anente y universal de
la Congregaciôn), pero estân revestidas de reflexiones teolôgicas y de
genuina espiritualidad vicenciana. Ahora bien, el hecho de que los
Estatutos sean un texto em inentem ente normativo, eso no quiere decir
que el aspecto doctrinal esté totalm ente ausente en ellos. Su inspiraciôn
no es o tra que el carism a vicenciano concretado en las Constituciones.
De hecho, los E statutos siguen exactam ente la m ism a estructura que
las Constituciones. Esto significa que aquellos no se pueden leer, estudiar o m editar al m argen de éstas.
Tanto las Constituciones como los E statutos form an parte dei 11am ado “derecho propio” de la Congregaciôn. M ientras aquellas necesitan la aprobaciôn de la Santa Sede, los Estatutos, tanto si se trata de
elaborarlos por prim era vez com o si se trata de renovarlos, solo requieren la aprobaciôn de la Asamblea General (cf. C 137 & 3).
LOS ESTATUTOS RENOVADOS
A pesar de la reflexiôn profunda que la Asamblea hizo sobre varios
num eros de los Estatutos, sin em bargo los cam bios no han sido m uchos
ni de gran calado. Este dato ya nos revela la validez y la seriedad con
que fueron elaboradas nuestras Constituciones. Senalamos, a continuaciôn los principales cambios:
- Cambios de redacciôn:
• EE 2; 7; 13; 41; 51, 3 y 12; 54 y 68.
- Cambio de contenido:
• E 17. Este num ero es el resultado de los antiguos 17-18.
• E 29 & 2, clarifica el antiguo 28 & 2 en lo que se refiere a los
coherm anos que trabajan en la Curia General.
• E 33. Este num ero es el resultado de la fusion de los anteriores
32 y 33, referente a la inscripciôn de m isioneros de una Pro
vincia a otra.
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• E 43. Nueva redacciôn reconociendo que el Sem inario Interno
puede ser tam bién internacional.
• E 51. A este num ero, que tra ta de las com petencias dei Superior
General, se han anadido los pârrafos 14, 15, 16 y 17.
• E 69. A este num ero, que tra ta de las com petencias dei Visitador, se ha anadido el pârrafo 14.
- E statutos nuevos:
• E 18: profundizaciôn en nuestro voto de estabilidad.
• E 26: m isioneros privados de voz activa y pasiva.
• E 57: num éro y diversidad de Asistentes Generales.
• E 78: Regiones en la Congregaciôn.
• E 79: Las Conferencias de Visitadores.
• E 90: Presencia de los H erm anos en la Asamblea General.

■■

ESTATUTOS DE LA
CONGREGACIÔN DE LA MISIÔN

VIDA EN LA CONGREGACIÔN

C a p i t u lo

I

Actividad apostolica (a. 10-18)
1. — A bandônense gradualm ente las obras de apostolado que, tras
un ponderado examen, se vea que en la actualidad han dejado de responder a la vocaciôn de la Congregaciôn.

2. — En el actual contexto de globalizaciôn, m ûltiples factores y
situaciones ponen a prueba la fe y representan desafios para los métodos tradicionales de evangelizaciôn. Los m isioneros tom arân seriam ente en consideraciôn todo esto, convencidos de que esta situaciôn
exige de ellos un testim onio personal y com unitario de fe sôlida en el
Dios de Jesucristo y la bûsqueda de nuevos cam inos para realizar bien
su vocaciôn de evangelizadores de los pobres.
3. — Las Provincias y las Casas trab ajarân de buen grado en los
planes de pastoral, colaborando fraternalm ente tanto entre si, como
con el clero secular, los institutos religiosos y los laicos.
4. — Los m isioneros fom entarân el diâlogo ecum énico y participarân activam ente con los dem âs, sean o no cristianos, en lo religioso,
social y cultural.
5. — En lo tocante a las m isiones «ad gentes» atiéndase a estas
normas:
1) consecuentes con su responsabilidad, las Provincias, ya por
propia iniciativa, ya p or invitaciôn dei Superior General, ayudense unas
a otras;
2) cada Provincia, o varias de com ûn acuerdo, deben aceptar al
menos, un territorio de m isiôn, donde enviar m isioneros como obreros
a la mies dei Senor;
3) concédase a los m iem bros de la Congregaciôn la facultad de
ayudar de form a concreta a la obra de las misiones, incluso ofreciéndose a realizar alli el servicio de evangelizaciôn;
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4)
estim ulese, adem âs, a los m iem bros de la Congregaciôn a que
participen en las obras m isionales de la Iglesia universal y local. Asim ism o orgam cense de m anera adecuada las obras m isionales propias
de la Congregaciôn.
6 . — Los m isioneros enviados «ad gentes» se prep ararân a conciencia con el conocim iento de la realidad dei pais donde han de trabajar,
para desem penar alli servicios determ inados, de suerte que la acciôn
pastoral que asum an responda con eficacia a las necesidades locales.

7. — §1. Los m isioneros, en sus actividades apostôlicas, tendrân
un especial cuidado en prom over y asistir a la Fam ilia Vicenciana y a
las asociaciones laicales vicencianas que form an parte de ella.
§2. Todos los m isioneros deberân estar adecuadam ente preparados para p restar este servicio a las diversas ram as de la Fam ilia Vicen
ciana y disponibles a prestarlo cuando les sea pedido.
§3. El centro de este servicio consistirâ en com partir la propia
experiencia de fe a la luz de las ensenanzas de la Iglesia y dei espiritu
vicenciano. P ara que este servicio responda a las necesidades de hoy,
se deberâ prestar atenciôn a la necesaria form aciôn teolôgico-espiritual, técnica, profesional y politico-social.
§4. En el m om ento de cerrar Casas, se prestarâ una especial
atenciôn a facilitar la continuidad de grupos laicales que com parten el
espiritu vicenciano.

.

8 — Fom éntense reuniones interprovinciales p ara un m ejor cono
cim iento de la vocaciôn de los m isioneros y de los m étodos de acciôn
pastoral que respondan con m âs eficacia a las condiciones concretas y
a los cam bios de personas y cosas.
9. — §1. Corresponde a las Provincias, segûn las circunstancias,
establecer norm as sobre la acciôn social y determ inar los m edios con
cretos con que acelerar la llegada de la justicia social.
§2. Los m isioneros cooperarân, adem âs segûn las circunstancias
de tiem po y lugar, con las asociaciones p ara la defensa de los derechos
hum anos y p ara el fom ento de la justicia y de la paz.
10. — §1. E ntre las actividades apostôlicas de la Congregaciôn se
cuentan las parroquias, con tal de que el apostolado que los m isioneros
ejerzan en ellas se avenga con el fin y la naturaleza de nuestro Instituto
y venga exigido p or el escaso num ero de pastores.
§ 2. Estas parroquias de la Congregaciôn deben estar constituidas,
en gran parte, p or verdaderos pobres o estar anejas a sem inarios donde
los nuestros dan form aciôn pastoral.
11. — § 1. Reconociendo la gran im portancia de la educaciôn
tanto de jôvenes com o de adultos, los nuestros asum irân la funciôn
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docente y educativa donde sea necesario para conseguir el fin de la
Congregaciôn.
§2. Ahora bien, tal funciôn ha de realizarse, no solo en centras
educativos de todo tipo, sino en las familias, en los lugares de trabajo,
en todo el âm bito social donde jôvenes y adultos se mueven.
§3. De acuerdo con las circunstancias locales, las escuelas, los
colegios y las universiaades acojan pobres p ara contribuir a su prom ociôn. Afirmando, pues, el valor de la educaciôn cristiana y dando una
form aciôn social cristiana, inculquese en los alum nos el sentido dei
pobre segûn el espiritu dei Fundador.

12. — E ntre los recursos de que se sirve la Congregaciôn en la obra
de evangelizaciôn, cuéntese convenientem ente con los m edios técnicos
de com unicaciôn social p ara difundir con m as am plitud y eficacia la
palabra de la Salvaciôn.

C a p i t u lo

II

Vida comunitaria (a. 19-27)
13. — Los m isioneros enferm os y ancianos o en situaciones de
particular necesidad, unidos de m anera especial al Cristo sufriente,
tom an parte en nuestra obra de evangelizaciôn. Nos preocuparem os
de asistirles de m odo conveniente. En el caso de que ya no sea posible
acogerlos en la Casa donde desem penaron su servicio, el Visitador con
su Consejo ten d ra la responsabilidad de tom ar la décision m as adaptada, después de h ab er valorado atentam ente las diversas posibilidades
y escuchado al m isionero necesitado de asistencia.
14. — §1. Los m isioneros obligados a vivir solos en razôn dei
m inisterio que les h a confiado la Congregaciôn, p rocurarân pasar algunas tem poradas en com unidad, a fin de disfratar dei bien de la vida
com unitaria. Por nuestra parte m antendrem os una estrecha relaciôn
con ellos p ara aliviar su soledad y les invitarem os diligentem ente a
com partir juntos algunas veces la vida fraterna y apostolica.
§2. Procurarem os ayudar fraternalm ente y a tiem po a los companeros que pasan p or dificultades.
15. — §1. Cum plirem os fielmente los deberes para con nuestros
padres, pero con la m oderaciôn necesaria p ara realizar nuestra m isiôn
y guardar la vida de com unidad.
§2. Procurarem os acoger con ânim o abierto en nuestras casas a
los herm anos de Congregaciôn, a los sacerdotes y a otros huéspedes.
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§3. T ratarem os con generosidad a los necesitados que nos pidan
ayuda, esforzândonos en sacarlos de sus apuros.
§4. Extenderem os gustosos nuestro trato fraterno a todos los que
estân asociados a nosotros en la vida y en el trabajo.

16.
— El proyecto com unitario que cada com unidad confecciona
en cuanto es factible, al com ienzo dei ano de trabajo, ha de abarcar:
la actividad apostolica, la oraciôn, el uso de bienes, el testim onio cristiano en el lugar de trabajo, la form aciôn perm anente, los tiem pos de
reflexiôn com unitaria, el tiem po necesario de esparcim iento y de estudio y el orden dei dia. Todo esto se revisarâ periôdicam ente.

C a pit u l o

III

Castidad, pobreza, obediencia y estabilidad (a. 28-39)
17. — §1. La Asamblea Provincial concretarâ las norm as sobre la
prâctica de la pobreza, en conform idad con las Constituciones, con el
espiritu de las Reglas Com unes y dei E statuto F undam ental de Pobreza,
dado por Alejandro VII en el Breve "Alias Nos supplicationibus".
§2. Cada Provincia y todas las Com unidades locales, teniendo en
cuenta las diversas circunstancias de lugares y situaciones, busquen el
m odo de guardar la pobreza evangélica y exam m ense periôdicam ente
sobre el m ism o, convencidos de que la pobreza no solo es el baluarte
de la Congregaciôn (cfr. RC III, 1), sino tam bién condiciôn de renovaciôn y signo de progreso de nuestra vocaciôn en la Iglesia y en el
m undo.
18. — Las Provincias, las Com unidades locales y cada m isionero se
com prom eterân seriam ente a profundizar el voto de estabilidad, que
com prende el don total de si m ism o en el seguim iento de Cristo, evangelizador de los pobres y la fidelidad a perm anecer en la Congregaciôn
de la M isiôn durante toda la vida.

C a p i t u lo

IV

Oraciôn (a. 40-50)
19.
— Cum plirem os fielmente los actos de piedad tradicionales en
la Congregaciôn, segûn el proyecto com unitario, y principalm ente la
lectura de la Sagrada Escritura, sobre todo dei Nuevo Testam ento, el
culto a la Santisim a Eucaristia, la oraciôn m ental que ha de hacerse
en com ûn, el exam en de conciencia, la lectura espiritual, los ejercicios
espirituales anuales y la prâctica de la direcciôn espiritual.
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V

Los miembros de la Congregaciôn
1. Adm isiôn en la Congregaciôn (a. 53-58)
20. — §1. El Sem inario Interno se inicia, p ara cada candidato,
cuando el D irector o quien hace sus veces le declara recibido, segûn
las norm as provinciales.
§2. La Congregaciôn to m arâ en tiem po oportuno, si fueren necesarias, cauciones validas, incluso en el foro civil, p ara salvaguardar
adecuadam ente los derechos, tanto de la Congregaciôn com o dei can
didato, en el caso de que éste saïga espontâneam ente o sea despedido.
21. — Los Propositos se pueden hacer en la Congregaciôn con for
m ula directa o con form ula declarativa:
1) Formula directa: Senor, Dios nrio, yo, NN, me propongo dedicarm e con fidelidad a evangelizar a los pobres todo el tiem po de mi
vida en la Congregaciôn de la Misiôn, siguiendo a Cristo evangelizador.
Y p o r eso me propongo g u ard ar castidad, pobreza y obediencia con
forme a las Constituciones y E statutos de nuestro Instituto, con la
ayuda de tu gracia.
2) Formula declarativa : Yo, NN, propongo dedicarm e con fide
lidad a evangelizar a los pobres todo el tiem po de mi vida en la Con
gregaciôn de la Misiôn, siguiendo a Cristo evangelizador. Y por eso me
propongo g u ard ar castidad, pobreza y obediencia conform e a las
Constituciones y E statutos de nuestro Instituto, con la ayuda de la
divina gracia.
22. — § 1. La em isiôn de los Propositos debe hacerse en presencia
dei S uperior o dei m isionero que él désigné.
§2. La Asam blea de cada Provincia establecerâ otras precisiones
respecto a la em isiôn o renovaciôn de los Propositos, a la form a de
vinculaciôn tem poral, que tal vez se quiera anadir, asi como respecto
a los derechos y obligaciones de que gozan los candidatos desde su
adm isiôn en la Congregaciôn h asta su incorporaciôn a la misma.
23. — O tras precisiones sobre el tiem po de la em isiôn de los votos
corresponden a la Asam blea de cada Provincia.
24. — E n circunstancias particulares, la Asamblea Provincial puede
proponer a la aprobaciôn dei Superior General, con el consentim iento
de su Consejo, u n a form ula propia, tanto p ara la em isiôn de los Pro
positos, com o p ara la de los Votos conservando no obstante los eleinentos esenciales de las form ulas fijadas.
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2. Derechos y ohligaciones de los m isioneros (a. 59-64)

25. — Carecen de voz activa y pasiva:
1
) los que por indulto viven fuera de la Congregaciôn, a ténor dei
derecho propio de la Congregaciôn y de la clâusula anadida en el
m ism o indulto.
2) los m isioneros elevados al Orden Episcopal o sim plem ente
preconizados, durante su cargo, e incluso cum plido éste, a no ser que
vuelvan a la vida com unitaria.
3) Los Vicarios, Prefectos, A dm inistradores Apostôlicos, aunque
no sean obispos, durante su cargo, a no ser que, sim ultâneam ente, sean
Superiores de alguna casa de la Congregaciôn.
26. — § 1. Ademâs de los senalados en los cc. 171 § 1, nn. 3-4; 1336
§ 1, n. 2 dei Côdigo dei Derecho Canônico y en los art. 70 y 72 §2 de
las Constituciones de la Congregaciôn de la Misiôn, tam bién estân
privados de voz activa y pasiva aquellos que, en el m om ento de ejercer el derecho de voz activa y pasiva, sea en la Congregaciôn, en la
Provincia o en la Casa, estân de cualquier m odo ilegftim am ente ausentes, es decir:
a) aquellos que estân ausentes de la Congregaciôn, sin el debido
perm iso, cuando su ausencia supera los seis meses;
b) aquellos que han obtenido el debido perm iso, pero, transcurrido el tiem po, no lo han renovado (cf. Const., art. 72 §2);
c ) aquellos que no se atienen a los térm inos establecidos en
su perm iso de residir fuera de la Com unidad (cf. Const.,
art. 67 §2);
d ) aquellos que han superado los tres anos de perm iso, excepto
en los casos de enferm edad, de estudio o de apostolado ejercido en nom bre de la Congregaciôn (cf. Const., art. 67 §2).
§2. En los casos dudosos, el Visitador, con el consentim iento de
su Consejo, decide si el m isionero goza de voz activa y pasiva, consi
derando atentam ente su situaciôn en la Provincia, el derecho propio
de la Congregaciôn y las N orm as Provinciales.
§3. Lo dicho sobre la voz activa y pasiva es igualm ente vâlido
para las consultas establecidas p o r el derecho propio de la Congrega
ciôn y p or las N orm as Provinciales.
27. — § 1. Todo m isionero tiene derecho a que a su m uerte se ofrezcan sufragios p or él en toda la Congregaciôn.
§2. Todos los meses cada m isionero, segûn su condiciôn ofrecerâ
una m isa p or los vivos y los difuntos de la fam ilia vicenciana y tam bién
por los padres, parientes y bienhechores, anadiendo una intenciôn
especial p or la conservaciôn dei espiritu prim itivo de la Congregaciôn.
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§3. Igualm ente ofrecerâ otra m isa p o r los m iem bros de toda la
Congregaciôn fallecidos en el mes anterior.
§4. Cada Provincia podrâ establecer otras precisiones.

28. — Todos los incorporados a la Congregaciôn tienen derecho a
celebrar cada m es algunas m isas a su intenciôn sin estipendio. Cada
una de las Provincias establecerâ las norm as sobre el nûm ero y m odo
de celebraciôn de taies misas.
3. Adscripciôn de los m isioneros a una Provincia y Casa (a. 65-67)
29. — §1. El Superior General, los Asistentes, el Secretario Gene
ral, el Ecônom o General y el P rocurador General ante la Santa Sede,
m ientras d u ra su cargo, a efectos juridicos, no pertenecen a ninguna
Provincia.
§2. Los otros m isioneros que prestan servicio en los oficios de la
Curia General, siguen perteneciendo a su Provincia de origen, perm aneciendo adscritos a u n a de sus Casas, con un destino tem poral en la
Curia, segûn un acuerdo establecido entre el Superior General y el
Visitador de la Provincia dei m isionero.
30. — §1. Todo m isionero queda adscrito a la Provincia para la que
le adm iten legitim am ente los Superiores de la Congregaciôn. Tai Pro
vincia se llam a Provincia de origen.
§2. El m isionero adquiere u n a nueva adscripciôn cuando los
Superiores le destinan legitim am ente de un a Provincia a otra. Esta
Provincia se llam a Provincia de destino.
31. — P ara que u n m isionero pierda una Provincia y adquiera
otra, solo se exige, salva siem pre la autoridad dei Superior General,
el acuerdo de los Superiores Mayores com petentes, después de haber
oido al interesado. Si el interesado no esta de acuerdo, su traslado
a otra Provincia no puede hacerse sin la aprobaciôn dei Superior
General.
32. — El S uperior General, u n a vez term inado su cargo, elegirâ
librem ente Provincia.
33. — §1. La adscripciôn a la Provincia de destino puede ser por
un tiem po indeterm inado o determ inado.
§2. E n am bos casos, los dos Visitadores:
1) precisarân p or escrito, en un convenio, los derechos y deberes
dei m isionero y de las dos Provincias;
2) red actarân los docum entos de traslado, que se conservarân en
los archivos de las dos Provincias;
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3) el V isitador de la Provincia de la que el m isionero ha sido
trasladado enviarâ al Secretario General la notificaciôn de la
nueva adscripciôn.
§3. En el caso de una adscripciôn tem poral, term inado el tiempo,
el m isionero vuelve inm ediatam ente a ser m iem bro de la Provincia de
la que habfa sido trasladado, a no ser que los Visitadores, después de
haber oido al m isionero, hayan acordado otra cosa entre ellos, siem pre
p o r escrito, en conform idad con los Estatutos.

34. — El m isionero queda adscrito a un a casa o a un grupo a m odo
de casa m ediante el destino hecho por el legitimo Superior.
4. Salida y expulsion de los m isioneros (a. 68-76)
35. — La facultad de read m itir a alguien en la Congregaciôn
pertenece:
1) al Superior General oido su Consejo para todos;
2) al Visitador, oïdos su Consejo y el V isitador de la Provincia de
la que el interesado saliô o fue expulsado, p ara los no incorporados a
la Congregaciôn.

C a p i t u lo

VI

Formaciôn
I — PROMOCIÔN Y FOMENTO DE LAS VOCACIÔNES

36. — El cuidado de prom over las vocaciones exige de nosotros
constante oraciôn (Mt 9,37) y un auténtico, pleno y alegre testim onio
de vida apostolica y com unitaria, sobre todo cuando adolescentes y
jôvenes trabajan con nosotros en la m isiôn vicenciana, educando su
propia fe.
37. — § 1. Las Provincias, las Casas y cada uno de los m isioneros
deben preocuparse de suscitar candidatos para la m isiôn vicenciana.
§2. Busquen adem âs las Provincias los m edios m âs aptos para
prom over las vocaciones y atenderlas, y elaboren un adecuado plan
provincial.
§3. El Visitador, oido su Consejo, nom brarâ un P rom otor de
Vocaciones, que coordinarâ la pastoral de prom ociôn vocacional en
nuestras obras.
38. — Es necesario que los candidatos que desean ingresar en la
Congregaciôn hayan hecho ya opciôn de vida cristiana, propositos de
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apostolado y una elecciôn de trabajar en la comunidad vicenciana. Si
no, habrâ que ayudarles a hacerlo progresivamente mediante la acciôn
pastoral juvenil, o en las Escuelas Apostôlicas, donde las haya.
39. — La formaciôn de los candidatos, adaptada a su edad, debe
comprender ante todo la vida fraterna, la frecuentaciôn de la Palabra
de Dios, las celebraciones litûrgicas, la actividad apostolica junto con
los Moderadores, la orientaciôn personal, el estudio y el trabajo.
II — FORMACIÔN DE LOS NUESTROS
1. Principias generales (a. 77-81)
40. — Ademâs de la formaciôn comün ha de procurarse también
para los nuestros, en cuanto sea posible, una formaciôn especifica y
profesional que los haga mâs aptos para realizar con eficacia las obras
de apostolado que la Congregaciôn les asigne y sean mâs apropiadas
a sus cualidades.
41. — §1. Cada Provincia elaborarâ un Plan de Formaciôn, que
estarâ en conformidad con los principios anteriormente establecidos,
con los documentos y las directivas de la Iglesia y de la Congregaciôn
de la Misiôn, y que responda a las diversas exigencias locales.
§2. Asimismo el Visitador deberâ crear una Comisiôn de Forma
ciôn, a la que corresponderâ preparar y renovar el Plan de Formaciôn
y tratar todo lo concerniente al proceso formativo
42. — Con la ayuda de la Comisiôn de Formaciôn cada una de las
Provincias procure organizar y fomentar la formaciôn permanente
tanto comunitaria como individual.
2. Seminario Interno (a. 82-86)
43. — El Seminario Interno, segûn las necesidades, puede ser Pro
vincial o Interprovincial. En ambos casos puede realizarse en una o
mâs Casas de la Congregaciôn escogidas por el Visitador o los Visitadores interesados, con el consentimiento de sus Consejos.
44. — En circunstancias particulares y en atenciôn a la madurez
hum ana y cristiana de los candidatos, el Visitador puede establecer
oportunas adaptaciones.
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3. Seminario May or (a. 87-90)
45. — § 1. La Casa dei Seminario Mayor puede ser, segûn lo requiera
la necesidad, o propia de una sola Provincia o comûn a varias.
§2. Nuestros alumnos pueden ser enviados a otra Provincia o a
un Instituto debidamente aprobado, para cursar alli los estudios eclesiâsticos. En este caso, cuidese de que lleven vida en comûn, segûn la
costumbre de la Congregaciôn, y de que reciban la conveniente forma
ciôn vicenciana.
§2. En las Casas de formaciôn ha de florecer la vida de familia y
prepararse ya al trato fraterno entre los miembros de la misma Pro
vincia. Si los alumnos son numerosos, pueden ser distribuidos convenientemente en grupos menores, donde se provea mejor a la formaciôn
personal de cada uno.
46. — Durante el proceso de formaciôn, el Visitador, después de oir
a los Moderadores y a su propio Consejo, puede, con justa causa, con
céder a los alumnos interrupciones en los estudios y licencia para
perm anecer fuera de la casa de formaciôn.
47. — Foméntese el m utuo conocimiento entre los alumnos de las
diversas Provincias de la Congregaciôn.
4. Formaciôn de los Hermanos (a. 91-92)
48. — Se darâ, en tiempo oportuno, a los Hermanos una formaciôn
cultural y técnica propia, con estudios oficiales, para que obtengan un
titulo o diploma adecuado.
5. M oderadores y profesores (a. 93-95)
49. — El Seminario Mayor, como centro de formaciôn, prestarâ
ayuda a los misioneros que trabajan en las diversas obras. Los Mode
radores y profesores, por su parte, ejercerân tam bién personalmente el
apostolado.
50. — Se ha de procurar que en las casas de formaciôn haya, segûn
la necesidad, misioneros idôneos para desem penar la funciôn de confesor y director espiritual.
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I

Administracion central
1. El Superior General (a. 101-107)
51. — Ademâs de las facultades provenientes dei derecho universal
o de alguna especial concesiôn, es propio dei Superior General:
1) ejercer respecto a las Viceprovincias las mismas facultades que
tiene para con las Provincias
2) ir a ver al menos una vez durante su oficio, por si o por otro,
las Provincias y Viceprovincias para animarlas y cerciorarse de la situaciôn de las mismas y de los misioneros, salvo el derecho de pasar la
visita canônica, si el caso lo pide;
3) a) con el consentimiento de su Consejo y después de haber
consultado a los interesados, aceptar las misiones ofrecidas
a la Congregaciôn por la Santa Sede o por los Ordinarios
dei lugar, manteniéndolas bajo la propia jurisdicciôn o confiândolas a una Provincia o a un grupo de Provincias;
renunciar a aquellas que le habian sido confiadas;
b) con el consentimiento de su Consejo y después de haber
oido a los interesados, constituir equipos misioneros bajo
la propia jurisdicciôn, o confiarlos a una Provincia o a un
grupo de Provincias;
4) conceder a los Visitadores la facultad de aceptar o declinar las
misiones dadas por los Ordinarios de lugar fuera dei territorio de cualquier Provincia de la Congregaciôn;
5) a su debido tiempo, con el consentimiento de su Consejo y
ofdos los Visitadores y Vicevisitadores, nom brar la Comisiôn Prepara
toria, antes de la celebraciôn de la Asamblea General;
6) prom ulgar cuanto antes todo lo que la Asamblea General haya
decretado;
7) hacer los contratos de mayor entidad, con el consentimiento
de su Consejo y guardando lo establecido por el derecho;
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8) por causa grave y con el consentimiento de su consejo, asum ir
por breve tiempo el gobierno de alguna Provincia, después de oir al
Visitador, a los Consejeros y, si hay tiempo, al mayor numero de misio
neros de la Provincia, gobierno que ha de ejercerse por un administrador con los poderes delegados por el mismo Superior General;
9) destinar misioneros de una Provincia a otra, con el consenti
miento de su Consejo, oidos los Visitadores y los interesados;
10) conceder a los misioneros legitimamente separados de la Con
gregaciôn los sufragios acostumbrados en favor de nuestros difuntos;
11) dispensar de los Estatutos y Decretos de la Asamblea General,
con el consentimiento de su Consejo, en casos particulares y por justa
causa;
12) nombrar, con el consentimiento de su Consejo y consultados los Visitadores interesados, a los Directores de las Hijas de la
Caridad1;
13) conceder la afiliaciôn a los bienhechores y amigos de la Con
gregaciôn, indicando los bienes espirituales que les corresponden.
14) con el consentimiento de su Consejo, estimular a las Provin
cias a participar en las actividades misioneras internacionales (obras,
compromisos);
15) con el consentimiento de su Consejo, y después de haber oido
las partes interesadas, constituir Regiones fuera dei territorio de las
Provincias y aprobar las Regiones erigidas por los Visitadores;
16) con el consentimiento de su Consejo, aprobar el Estatuto de
cada Conferencia de Visitadores;
17) organizar el trabajo dei Consejo General y los servicios de los
Asistentes Generales.
52. — El Superior General tiene el domicilio en Roma. No lo cambie sin el consentimiento de la Asamblea General y sin consultar a la
Santa Sede.
53. — Las ordenanzas generales dadas por el Superior General continûan en vigor hasta la siguiente Asamblea General, a no ser que el
mismo Superior General o su sucesor hayan provisto de otro modo.
54. — Los Visitadores, los Superiores y los demâs oficiales de
la Congregaciôn, asi como los Directores provinciales de las Hijas
de la Caridad, term inado el tiempo de su mandato, continûan en el
cargo, por razôn dei buen orden, hasta la entrada en servicio de sus
sucesores.

1El Superior General ejerce sobre las Hijas de la Caridad la autoridad concedida por la Santa Sede, como se explica en las Constituciones de aquéllas.
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2. El Vicario General (a. 108-114)
55. — §1. El Vicario General cesa en el oficio:
1) al aceptar su sucesor el oficio;
2) por renuncia aceptada por la Asamblea General o la Santa
Sede;
3) por destitucion decretada por la Santa Sede.
§2. Si el Vicario se hiciese claramente indigno o incapaz para
cumplir su oficio, corresponderâ al Superior General con su Consejo,
excluido el Vicario General, juzgar dei hecho y ponerlo en conocimiento de la Santa Sede, a cuya décision habrâ que atenerse.
56. — El Vicario General que haya asumido el gobierno de la Con
gregaciôn como Superior General, puede, terminado el sexenio, ser
inmediatamente elegido Superior General y posteriormente reelegido.
3. Los Asistentes Generales (a. 115-118)
57. — Permaneciendo firme lo establecido en las Constituciones,
art. 116 §2:
§ 1. Los Asistentes Generales son elegidos de diversas Provincias
y teniendo en cuenta, en cuanto sea posible, las diversas culturas pré
sentes en la Congregaciôn.
§2. El numero de los Asistentes Generales lo determina la
Asamblea.
58. — Los Asistentes deben residir en la misma casa que el Superior
General. Para constituir Consejo General es preciso, que, ademâs dei
Superior General o dei Vicario General, estén présentes, al menos, dos
Asistentes.
59. — No obstante, si hay Asistentes Generales que, por causa justa,
estân ausentes, de suerte que faite el numero requerido para el Consejo,
el Superior General puede llamar a Consejo, con derecho a voto, a uno
de los Oficiales de la Curia General, por este orden: Secretario General,
Ecônomo General, Procurador General ante la Santa Sede.
60. — Los Asistentes Generales cesan en el oficio:
1) al aceptar los sucesores el oficio;
2) por renuncia aceptada por el Superior General con el consen
timiento de los demâs Asistentes o por la Asamblea General;
3) por destitucion decretada por el Superior General con el
consentimiento de los demâs Asistentes y con el beneplâcito de la
Santa Sede.
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4. Los Oficiales de la Curia General (a. 119)

61. — §1. El Secretario General:
1) ayuda al Superior General en lo que se ha de escribir para toda
la Congregaciôn;
2) por razôn de su oficio asiste, aunque sin voto, al Consejo Gene
ral para levantar acta dei mismo;
3) puede proponer al Superior General nombres de misioneros
que, a ténor dei derecho propio, le sean asignados como colaboradores para llevar el archivo, editar publicaciones y escribir
cartas bajo su direcciôn.
§2. Si el Secretario General estuviese impedido para cumplir su
oficio, toca al Superior General nom brar como sustituto, interinamente, a un Asistente, a un Oficial o a un Colaborador.
62. — § 1. El Ecônomo General por razôn de su oficio, administra
los bienes de la Congregaciôn y los demâs bienes confiados a la Curia
General bajo la direcciôn dei Superior General con su Consejo, a ténor
dei derecho universal y dei propio.
§2. — Visita, con la anuencia dei Superior General, a los Ecônomos Provinciales, y hasta, en circunstancias especiales, a los de las
Casas y a los administradores de las obras de mayor importancia.
63. — §1. Compete al Procurador General ante la Santa Sede:
1) tram itar las facultades ordinarias que se han de obtener de la
Santa Sede;
2) tram itar ante la Santa Sede, con consentimiento dei Superior
General y oidos los Visitadores interesados, los asuntos de la
Congregaciôn, Provincias, Casas y misioneros
§2. — El Procurador General ante la Santa Sede puede, por m an
dato escrito dei Superior General, ejercer, a ténor dei derecho, el oficio
de Postulador General de la Congregaciôn en la Curia Romana.

C a pitu lo

II

Administracion provincial, régional y local
1.

Provincias y Viceprovincias (a. 120-122)

64. — Aunque cada Provincia estâ delimitada territorialmente,
nada impide la existencia de una casa de una Provincia en el territorio
de otra, a ténor dei a. 107,7° de las Constituciones.
65. — § 1. Viceprovincia es una union de varias casas entre si, deli

mitada territorialmente, que segûn acuerdo con alguna Provincia,
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depende de ella y con ella, de alguna manera, forma un todo, y esta
presidida por un Vicevisitador con potestad ordinaria propia, a ténor
dei derecho uni versai y dei propio.
§2. Puede crearse también una Viceprovincia que no dependa de
ninguna Provincia plenamente constituida, sino directamente de la
autoridad dei Superior General y que esté presidida por el Vicevisitador
con potestad ordinaria propia.
§3. La Viceprovincia es provisional por su propia naturaleza, y
se convierte en Provincia cuando se dan las condiciones requeridas.
§4. Lo que se dice de la Provincia en las Constituciones y Esta
tutos de la Congregaciôn vale también, puestas las debidas condiciones,
para la Viceprovincia a no ser que se determine expresamente otra cosa
en dichas Constituciones y Estatutos, o en las normas y acuerdos de
cada Viceprovincia.
66. — § 1. Cuando, por division de una Provincia, se erige otra
nueva, el Superior General con su Consejo deberâ dividir también, en
la debida proporciôn y segûn razôn y equidad, todos los bienes que
estaban destinados al sostenimiento de la Provincia, asi como las deudas contraidas por la misma, quedando a salvo la voluntad de los
piadosos fundadores y donantes, los derechos legitimamente adquiridos y las normas particulares por las que se rige la Provincia.
§ 2. La division dei archivo de la Provincia m adré queda reservada
a la décision dei Superior General, oïdos los Visitadores interesados.
2. El Visitador y el Vicevisitador (a. 123-125)
67. — Lo que se dice dei Visitador en las Constituciones y Estatutos
vale también para el Vicevisitador, a no ser que se determine expresa
mente otra cosa en dichas Constituciones y Estatutos, o en las normas
y acuerdos de cada Viceprovincia
68. — §1. El Superior General, con el consentimiento de su Con
sejo, nom bra al Visitador por seis anos, después de haber consultado
por lo menos a los miembros de la Provincia que tengan voz activa.
Del mismo modo y con las mismas condiciones, el Visitador puede ser
confirmado por el Superior General una sola vez para un trienio
§2. El modo y circunstancias de la consulta puede determinarlas
la Asamblea Provincial con la aprobaciôn dei Superior General con el
consentimiento de su Consejo
§3. La Asamblea Provincial puede proponer a la aprobaciôn dei
Superior General, con el consentimiento de su Consejo, una manera
propia de elegir al Visitador. Pero tal elecciôn debe tener, al menos,
las siguientes condiciones:
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1) que sea al menos para un trienio, pero no para mâs de un
sexenio;
2) que el Visitador elegido no esté en el oficio mâs de nueve anos
consecutivos;
3) que en los dos primeros escrutinios se requiera la mayorla
absoluta de los votos, descontados los nulos; que en el tercer
escrutinio gocen de voz pasiva solo los dos que en el segundo
escrutinio obtuvieron el mayor nûmero de votos, aun cuando
ese nûmero sea igual;
4) en caso de empâte de votos, téngase por elegido el mayor de
vocaciôn o de edad.
§4. Para que el elegido, o reelegido, asuma el cargo de Visitador,
se requiere la confirmaciôn dei Superior General, con el consenti
miento de su Consejo.
69. — Corresponde al Visitador:
1) hacer el proyecto provincial segûn las Normas Provinciales y
con el consentimiento de su Consejo;
2) con el consentimiento de su Consejo y después de consultar al
Superior General, constituir o suprim ir una obra importante de una
casa, observadas las normas dei derecho;
3) destinar misioneros a las Casas segûn las necesidades de las
mismas, oido su Consejo y consultados los interesados en cuanto sea
posible. En los casos mâs urgentes el Visitador debe, al menos, inform ar a su Consejo;
4) nombrar, segûn las Normas Provinciales y con el consenti
miento de su Consejo, al Ecônomo Provincial, al Director dei Semina
rio Interno y al dei Seminario Mayor;
5) aprobar el Proyecto comunitario de las Casas preparado por
el Superior local con su comunidad;
6) enviar al Superior General informes sobre los asuntos de la
Provincia y sobre las visitas de oficio hechas a las Casas;
7) con el consentimiento de su Consejo hacer los contratos necesarios o ûtiles, a ténor dei derecho universal y dei propio;
8) nom brar a su debido tiempo la Comisiôn Preparatoria de la
Asamblea Provincial, oido su Consejo;
9) gozar de la prerrogativa de dirim ir el empâte de votos a ténor
de derecho;
10) informar al Superior General, cuanto antes, de la emisiôn de
los votos por los misioneros, de su incorporaciôn a la Congregaciôn y
de las Ordenes recibidas por ellos;
11) cuidar dei archivo provincial personalmente o por medio de
otras personas idôneas;
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12) aprobar y conferir a los misioneros jurisdicciôn para confesar
a los nuestros y, salvo el derecho dei Ordinario, para la predicaciôn sagrada de la Palabra de Dios, y delegar en otros estas mismas facultades;
13) dispensar, por justa causa, de las Normas Provinciales en
casos particulares, con el consentimiento de su Consejo.
14) regularizar la situaciôn de los misioneros que se encuentran
en situaciones irregulares.
70. — El Vicevisitador tiene los mismos derechos, facultades y obligaciones que el Visitador, a no ser que expresamente se disponga otra
cosa en las Constituciones y Estatutos.
71. — Las Ordenanzas dei Visitador continuan en vigor hasta la
siguiente Asamblea Provincial, a no ser que el mismo Visitador o su
sucesor determine otra cosa.
72. — § 1. Cuando queda vacante el oficio de Visitador, el Asistente
dei Visitador se hace cargo temporalmente de la Provincia. Si no hay
Asistente, se hace cargo de ella el Consejero Provincial mâs antiguo
por nombramiento, vocaciôn o edad, a no ser que el Superior General
haya determinado otra cosa.
§2. La Asamblea Provincial puede proponer a la aprobaciôn dei
Superior General, con el consentimiento de su Consejo, una manera
propia de proveer temporalmente al gobierno de la Provincia, en caso
de muerte dei Visitador o de su cese en el cargo.
3. El Asistente dei Visitador (a. 126)
73. — §1. El Asistente dei Visitador es uno de los Consejeros Pro
vinciales y es elegido por ellos junto con el Visitador, a no ser que la
Asamblea Provincial haya determinado otra cosa.
§2. En ausencia dei Visitador, tiene la misma autoridad que éste,
excepto en lo que el Visitador se haya reservado.
§3. En caso de estar impedido el Visitador, el Asistente lo suple
con plenos poderes hasta el ce se dei impedimento. El Consejo Provin
cial, sin el Visitador, juzga dei impedimento e informa cuanto antes al
Superior General, a cuya décision habrâ que atenerse.
4. Consejo dei Visitador (a. 127)
74. — § 1. Los Consejeros son nombrados por el Visitador para un
trienio, después de consultar, al menos a los miembros de la Provincia
que tienen voz activa. Del mismo modo y con iguales condiciones
pueden ser confirmados para un segundo y un tercer trienio, pero no
para un cuarto.

344

Estatutos de la Congregaciôn de la Misiôn

§2. La Asamblea Provincial puede proponer al Superior General
que apruebe, con el consentimiento de su Consejo, una m anera propia
de designaciôn o elecciôn de los Consejeros, asi como el nûm ero de los
mismos, el tiempo de su nom bram iento y su duraciôn en el cargo.
De la designaciôn de los Consejeros el Visitador debe inform ar al Supe
rior General.
§3. Un Consejero Provincial puede ser destituido de su oficio por
el Superior General, por causa grave, a propuesta dei Visitador con el
consentimiento de los demâs Consejeros
§4. Lo que se dice dei Asistente Provincial en el a. 73, §2 y §3,
vale tam bién para el Consejero Provincial mâs antiguo por razôn de
nombramiento, vocaciôn o edad, cuando no hay Asistente Provincial,
a no ser que en las Normas Provinciales se determine otra cosa.
5. El Ecônomo Provincial (a. 128)
75. — El Ecônomo es nom brado por el Visitador con el consenti
miento de su Consejo, o de otro modo establecido en las Normas
Provinciales.
76. — Si el Ecônomo Provincial no es Consejero, asiste al Consejo
Provincial cuando es llamado por el Visitador, pero sin voto.
77. — Corresponde al Ecônomo Provincial:
1) procurar que la propiedad de bienes por la Provincia se ajuste
a las leyes eclesiâsticas y civiles;
2) ayudar con su consejo y actividad a los Ecônomos de las Casas
en el desempeno de sus cargos y vigilar su administraciôn;
3) procurar que cada Casa pague la sum a asignada para gastos
de la Provincia y enviar, a su debido tiempo, al Ecônomo General la
cuota para el fondo général;
4) procurar que se pague a los obreros de la Congregaciôn el
salario justo y que se observen cuidadosamente las leyes civiles sobre
impuestos y seguridad social;
5) m antener siempre en orden los distintos libros de gastos e
ingresos, asi como otros documentos;
6) dar cuenta de su administraciôn al Visitador y su Consejo, a
ténor dei a. 103.
6. Regiones
78. — § 1. La Région es un territorio, con al menos una Casa, que
pertenece a una Provincia o que depende directamente dei Superior
General.
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§2. La Région es erigida por el Superior General con su Consejo
o por el Visitador con su Consejo. La Région se confia a un Superior
régional.
§ 3. El Superior régional goza de facultades delegadas por el Supe
rior General o por el Visitador, a fin de favorecer la realizaciôn de la
misiôn propia de la Congregaciôn.
§4. Si el Superior régional es nombrado por el Visitador con su
Consejo, su nombramiento debe ser confirmado por el Superior Gene
ral con su Consejo (cf. Const., a. 125, 5°).
§ 5. La Région se constituye por medio de un convenio escrito que
précisé las facultades delegadas y los compromisos reciprocos entre el
Superior General o el Visitador y el Superior régional.
§6. Se puede constituir una Région, ya sea en orden a tener su
propia autonom ia convirtiéndose en una Viceprovincia o Provincia, ya
sea porque una Viceprovincia o Provincia no puede seguir manteniendo su propia autonomia.
§7. Para que una Région pueda ser erigida en Viceprovincia o
una Viceprovincia en Provincia, es necesario que la Région o la Vice
provincia tengan la posibilidad concreta de tener vocaciones y una base
econômica suficiente para el mantenimiento de la misiôn y de los
misioneros.
7. Las Conferendas de Visitadores
79. — §1. Para favorecer la colaboraciôn entre las Provincias en
los campos de la misiôn, la comunicaciôn y la formaciôn, los Visita
dores deben constituir Conferencias de Visitadores.
§2. Estas Conferencias salvaguarden siempre la unidad de la Con
gregaciôn, la autonom ia de las Provincias y los principios de subsidiaridad y corresponsabilidad.
§3. Corresponde a cada Conferencia redactar su propio Estatuto
y someterlo al Superior General con su Consejo.
8. Oficios de la Adm inistraciôn local (a. 129-134)
80. — Es derecho y obligaciôn dei Superior local:
1) dar cuenta al Visitador dei estado de la casa a él confiada;
2) confiar a los misioneros de la Casa los cargos y oficios cuya
distribuciôn no esté reservada a los Superiores mayores;
3) convocar y dirigir la Asamblea Doméstica;
4) preparar con su comunidad el Proyecto comunitario de la Casa
y someterlo a la aprobaciôn dei Visitador;
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5) tener el archivo y el sello de la Casa;
6) comunicar a sus companeros los decretos y noticias de la Con
gregaciôn;
7) procurar que se cumplan las cargas de Misas.
81.
— § 1. El Superior local administra la Casa con la colaboraciôn
de todos los misioneros, principalmente dei Asistente y dei Ecônomo,
que se nombran a ténor de las Normas Provinciales.
§2. En ausencia dei Superior, el Asistente ejerce todo el oficio de
aquél segûn las normas dei derecho propio.
§3. Ténganse con frecuencia reuniones de los miembros de la
Comunidad, a modo de consejo.
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III

Las Asambleas
1. Las Asambleas en général (a. 135-136)
82. — Los Superiores y los demâs misioneros deben preparar las
Asambleas y participar activa mente en ellas. Observen, por ûltimo,
con fidelidad las leyes y normas dadas por las mismas.
83. — §1. En toda elecciôn se requieren al menos très escrutadores.
§2. Juntam ente con el présidente y con el secretario después de
la elecciôn de este ûltimo, son escrutadores por derecho los dos miem
bros mâs jôvenes de la Asamblea.
§3. Al comienzo de la Asamblea se procede a la elecciôn dei
secretario. A él corresponde:
1) hacer de prim er escrutador;
2) redactar las actas y documentos de las sesiones.
84. — Antes de la Asamblea y durante ella se ha de fomentar la libre
informaciôn acerca de los asuntos que se han de tratar y acerca de las
cualidades de los candidatos.
85. — Tratados todos los asuntos, las actas de la Asamblea, aprobadas por los asambleistas, serân firmadas por el Présidente de la
misma, por el Secretario y por todos los reunidos. Después de selladas,
se guardarân cuidadosamente en el archivo.
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2. La Asamblea General (a. 137-142)
86. — La Asamblea General goza dei derecho de hacer Declaraciones con valor doctrinal y carâcter exhortativo.
87. — § 1. La Asamblea General ordinaria se ha de celebrar a los
seis anos de la ultima Asamblea General ordinaria.
§2. La Asamblea General Extraordinaria se celebra siempre que
el Superior General lo juzgue conveniente con el consentimiento de su
Consejo y ofdos los Visitadores.
§3. A la Asamblea General han de preceder las Asambleas Pro
vinciales.
88. — §1. El tiempo y lugar para la celebraciôn de la Asamblea
General los determina el Superior General con el consentimiento de
su Consejo.
§2. Llegado el sexto ano, la celebraciôn de la Asamblea podrâ,
con justa causa, por decreto dei Superior General con el consenti
miento de su Consejo, adelantarse o retrasarse hasta seis meses a
partir de la fecha inicial de la Asamblea General ordinaria anterior.
89. — § 1. El Superior General, el Vicario y los Asistentes Generales
que cesen en su oficio siguen siendo miembros de la Asamblea en las
sesiones subsiguientes de la misma.
§2. Ademâs de los que, segûn las Constituciones, deben asistir
por oficio a la Asamblea General, asistirâ a la misma, de cada Provincia y Viceprovincia, un diputado por los cien primeros misioneros que
tienen voz activa. Si los misioneros con voz activa superan el nûmero
de cien, irâ a la Asamblea otro diputado por cada setenta y cinco o
fracciôn. El nûmero de diputados para la Asamblea General se ha de
establecer conforme al nûmero de misioneros con voz activa el dia de
la elecciôn de los diputados en la Asamblea Provincial.
§3. Vacante el cargo de Visitador asistirâ a la Asamblea General
el que interinam ente rija la Provincia. Si el Visitador estâ legitimamente impedido de acudir a la Asamblea General, irâ en su lugar el
que le suple en el oficio. Y si éste hubiese sido elegido diputado, irâ a
la Asamblea General el prim er sustituto.
90. — § 1. En el caso de que ningûn Hermano resuite elegido para
participar en la Asamblea General, el Superior General con su Consejo
asegurarâ la presencia de alguno en ella.
§2. El Superior General con su Consejo dispondrâ ademâs como
resolver aquellos casos en los que sea imposible una legitima elecciôn
de delegados a la Asamblea General, y sin embargo sea importante su
presencia en ella.
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91. — §1. Antes de convocar la Asamblea General, el Superior
General con su Consejo, ofdos los Visitadores y teniendo en cuenta la
diversidad de paises y obras, nombra, en tiempo oportuno, la Comisiôn
Preparatoria.
§2. Dejando al Superior General con su Consejo amplia libertad
para ordenar, segûn convenga, los trabajos de la Comisiôn Preparato
ria, las funciones de dicha Comisiôn pueden ser:
1) preguntar a las Provincias y a cada uno de los misioneros qué
problemas son mâs urgentes, a su juicio, y con qué método se
deben tratar en la Asamblea General;
2) recibidas las respuestas, seleccionar, en cuanto sea necesario,
los asuntos mâs urgentes y universales, preparar los estudios,
reunir las fuentes y enviar todo a los Visitadores con tiempo
suficiente antes de la celebraciôn de las Asambleas Domésticas;
3) recibir las propuestas o postulados de las Asambleas Provincia
les y los estudios hechos por las Provincias, asi como los pos
tulados que el Superior General présente, oido su Consejo;
4) ordenarlo todo y elaborar con ello un documento de trabajo
que se enviarâ con tiempo suficiente para que los miembros
de la Asamblea y los sustitutos puedan tenerlo en sus manos
dos meses completos antes de empezar la Asamblea General.
§3. Las funciones de esta Comisiôn cesan al comenzar la Asam
blea. Sin embargo, su présidente, si parece oportuno, harâ, por si o por
otro, una exposiciôn sobre el modo de procéder de la Comisiôn.
92. — § 1. El dia de la elecciôn dei Superior General los electores
ofrecerân a Dios la Santa Misa por el feliz éxito de la elecciôn y, tras
una breve exhortaciôn, a la hora establecida iniciarân la sesiôn bajo la
direcciôn dei Présidente.
§2. Los electores escribirân en las papeletas preparadas al efecto
el nombre dei que eligen para Superior General.
§3. Si, contadas las papeletas, su nûm ero supera el nûmero de
los electores, la votaciôn es nula y hay que repetirla.
93. — El Directorio aprobado por una Asamblea continûa en vigor
hasta que sea cambiado o abrogado por otra Asamblea.
3. La Asamblea Provincial (a. 143-146)
94. — Las Normas dadas por la Asamblea Provincial son reglas
generales, que se han de aplicar a todos los casos senalados en ellas.
Estas Normas, sin embargo, no afectan a la autoridad dei Visitador,
tal como se describe en el derecho universal o en el propio, ni a su
potestad ejecutiva necesaria para el cumplimiento dei oficio. Pero
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siguen en vigor hasta que las révoqué la siguiente Asamblea Provincial
o el Superior General.
95. — Compete al Visitador, oido su Consejo, determ inar los dias
y designar la casa para la celebraciôn de la Asamblea Provincial.
96. — El Superior General com unicarâ al Visitador su décision
sobre las Normas Provinciales en el térm ino de dos meses a partir de
su recepciôn.
97. — Si las Normas Provinciales no determ inan otra cosa, deben
asistir a la Asamblea Provincial tantos diputados elegidos de un unico
colegio provincial (compuesto por todos los miembros de la Provincia
que gozan de voz pasiva), cuantos son los diputados que deben asistir
por oficio, mâs un diputado por cada veinticinco miembros con voz
activa o fracciôn
98. — Han de considerarse elegidos como diputados los que, de un
ûnico colegio provincial, hayan obtenido mayor nûm ero de votos. En
caso de empâte, los mâs antiguos de vocaciôn o edad. Otros tantos,
por orden de mayoria de votos, son los sustitutos.
99. — Si el Superior de la Casa estâ impedido para acudir a la
Asamblea Provincial, irâ en su lugar el Asistente de la Casa. Si el Asis
tente es elegido diputado, le suplirâ uno de la lista de los sustitutos.
100. — La Asamblea Provincial puede proponer al Superior Gene
ral que apruebe, con el consentimiento de su Consejo, una m anera
propia de representaciôn en la Asamblea Provincial, pero con la condiciôn de que el nûm ero de diputados elegidos sea mayor que el de los
que deben asistir por oficio
101. — Compete a cada Provincia establecer en la Asamblea las
norm as propias de procedimiento, es decir, el Directorio, dentro de los
limites dei derecho universal y dei propio.
102. — La Asamblea Provincial, para elegir los diputados a la Asam
blea General y los sustitutos, procede, en votaciones separadas, por
mayoria absoluta de votos. Si en el primero y segundo escrutinios nadie
es elegido, en el tercero se considerarâ elegido quien haya obtenido
mayoria relativa de votos, y en caso de empâte, el mâs antiguo de
vocaciôn o edad.
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II

BIENES TEMPORALES (a. 148 155)
103. — La Congregaciôn m editarâ constantem ente los principios
que siguen, los abrazarâ de corazôn y los pondra en prâctica con confianza y fortaleza:
1) el esfuerzo unânim e para establecer de nuevo la sobriedad de
vida, que con el ejemplo mâs que de palabra, en nom bre de la pobreza
de Cristo, se opone al ansia que nace de la sociedad de la abundancia
y al deseo âvido de riquezas que es la ruina de casi todo el m undo
(cf. RC 111,1):
2) la preocupaciôn efectiva por gastar sus bienes en la promociôn
de la justicia social;
3) el deshacerse de los bienes superfluos en favor de los pobres.
104. — Salvaguardada la equidad, el Superior General, con el con
sentimiento de su Consejo, tiene el derecho de im poner una contribuciôn a las Provincias y lo mismo puede hacer el Visitador, con el
consentimiento de su Consejo, con las Casas de su Provincia.
105. — Los bienes que, unicam ente para su gestion han sido confiados a la Congregaciôn, deben ser adm inistrados bajo la direcciôn y
vigilancia de los Superiores con sus Consejos.
106. — §1. Los Ecônomos deben dar cuenta de su adm inistraciôn
a los Superiores e inform ar de la m isma a los companeros.
§2. Los libros de ingresos y gastos y el informe dei estado dei
patrim onio deben ser examinados por el Superior General con su Con
sejo, una vez al ano, si se trata dei Ecônomo General; por el Visitador
y su Consejo, dos veces al ano, si se trata dei Ecônomo Provincial;
por el Superior local todos los meses, si se trata dei Ecônomo doméstico. Los libros y el informe solamente se firmarân si se com prueba su
exactitud.
§3. Los misioneros que llevan la adm inistraciôn de obras especiales, tanto de las Provincias como de las Casas, darân cuenta escrita
de las entradas y salidas a los Superiores respecti vos, en tiempo y modo
establecidos en las Normas Provinciales.
§4. Si los bienes no son propiedad de la Congregaciôn, sino encomendados para su administraciôn, los libros de cuentas se deben presentar a los duenos de los bienes y a los Superiores de la
Congregaciôn.
§5. Al final de cada ano, el Ecônomo General presentarâ la relaciôn général de su adm inistraciôn a los Visitadores, y cada seis anos,
a la Asamblea General.
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§6. Finalizado el ano, los Visitadores enviarân al Superior Gene
ral el resum en de las cuentas de sus Provincias.
§7. Los Ecônomos Provinciales presentarân a los miembros de la
Provincia la relaciôn général de su adm inistraciôn y tam bién dei patri
monio de la Provincia, segûn las Normas Provinciales.
107. — Solo dentro de los limites de su oficio y segûn derecho
pueden los administradores, sean Superiores o Ecônomos, realizar
actos de adm inistraciôn en nom bre de la Congregaciôn. Por lo tanto,
la Congregaciôn, las Provincias y las Casas solamente deben responder de los actos de adm inistraciôn realizados segûn dichas Normas.
De los actos ilicitos o invalidos responderân los que los hayan realizado.
Si alguna persona juridica de la Congregaciôn hubiera contraldo,
aun con permiso, deudas u obligaciones, ella misma deberâ responder
con lo suyo.
108. — §1. La Asamblea General puede determ inar la cantidad
limite que el Superior General no puede superar en los gastos extraor
dinarios.
§2. Los Visitadores pueden hacer gastos segûn las Normas dadas
por la Asamblea Provincial.
§3. Los Superiores locales pueden hacer gastos dentro de los
limites establecidos por las Normas Provinciales.
109. — Los Superiores no deben perm itir que se contraigan deudas,
a no ser que conste con certeza que, con los ingresos ordinarios, podrân
pagarse los intereses de la deuda, y devolverse en el tiempo previsto,
m ediante las légitimas anualidades, la cantidad recibida en préstamo.
110. — §1. Guârdense cuidadosamente con las personas que trabajan en las Casas y en las obras de la Congregaciôn las leyes laborales,
de seguridad y de justicia.
§2. Los Superiores deben procéder con mâxima prudencia en la
aceptaciôn de fundaciones pias que generan obligaciones muy duraderas. No se adm itan las perpetuas
§3. No deben hacerse donaciones de los bienes comunes, si no es
segûn las norm as de las Constituciones y Estatutos.
§4. Cûmplase la voluntad dei donante acerca de la propiedad y
el uso de los bienes que la Congregaciôn, las Provincias o las Casas
reciben por testam ento o donaciôn.
§5. Procûrese a los misioneros la seguridad social a cargo de la
Congregaciôn, de los Obispos, o de otros para quienes trabajan. Por su
parte, las Casas, las Provincias y la m isma Curia General, tomen las
garantias convenientes contra los distintos riesgos.
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APENDICE

INTERPRETACIÔN DEL ESTATUTO FUNDAMENTAL
DE LA POBREZA
A) CONTENIDO DEL ESTATUTO
En el Estatuto Fundam ental pueden considerarse los siguientes elementos norm ati vos:
1. — Se presupone que los miembros de la Congregaciôn conservan
el dominio de los bienes inmuebles o de los beneficios simples que
posean o que en el futuro puedan poseer.
2. — Los miembros de la Congregaciôn deben emplear los frutos
de sus bienes en obras pias. Esta es la norm a principal y positiva que
nace de la orientaciôn vicenciana. Por ella disponemos de nosotros
mismos y de nuestros bienes en servicio de la evangelizaciôn de los
pobres.Este es el valor evangélico mâs claro y eminente dei Estatuto.
La ayuda a los padres y parientes necesitados es, ante todo, un deber
de piedad y justicia.
3. — Los miembros de la Congregaciôn no pueden retener los
frutos de sus bienes. Esta es la norm a negativa por la que se nos pro
hibe capitalizar acum ulando los frutos y hacernos ricos. Nace de la
pobreza evangélica, que no solo es pobreza de espiritu sino también
de hecho.
4. — Los miembros de la Congregaciôn pueden, con licencia dei
Superior, emplear estos frutos en usos personales. Esta es la norm a
permisiva: es claro que se trata solo de una concesiôn, de ninguna m a
nera de una orientaciôn positivamente recom endada (cf. SV XII, 382;
ES XI, 651-652).
5. — Los miembros de la Congregaciôn no gozan dei libre uso de
sus bienes ya que tam bién en esto deben depender de los Superiores.
Esta norm a nace de la dimension com unitaria de nuestra pobreza.
B) EXPLICACION DEL ESTATUTO
1.
— Los bienes inmuebles y beneficios simples se consideran en el
Estatuto como fuente de recursos. Por eso, hoy pueden equipararse a
ellos todos los bienes productivos y los derechos de percibir intereses,
segûn estimaciôn comûn en todas partes.
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2. — Sobre los bienes muebles que no provienen de los bienes pro
ductivos nada se dice en el Estatuto. Sin embargo, segûn su espiritu,
tampoco estos bienes muebles pueden sustraerse ni a la norm a prin
cipal y positiva, que nos obliga a emplearlos en servicio de la evange
lizaciôn de los pobres, directamente o mediante la comunidad, ni a las
demâs normas.
3. — El Estatuto Fundam ental no es la ûnica fuente de las normas
por las que se rige nuestro voto de pobreza.
4. — Para conocer mejor el espiritu dei Estatuto Fundamental, sera
ûtil tener en cuenta otros principios de la pobreza vicenciana, v.g.:
a) nuestra dedicaciôn a la evangelizaciôn de los pobres;
b) pobreza de espiritu (cf. SV XII, 377-386; ES XI, 647-655;
RC III, 4, 7);
c) comunidad de bienes (RC III, 3, 4, 5, 6);
d) acomodaciôn de nuestra vida a la vida de los pobres (RC III, 7);
e) ley universal dei trabajo (cf. SV XI, 201 ss.; ES XI, 120ss.);
f) los frutos de nuestro trabajo son bienes de la Comunidad;
g) los bienes de la Comunidad se han de considerar como patri
monio de los pobres; no nos es licito, ni individual ni colectivamente,
conservarlos improductivos o sin colocarlos dei modo mâs rentable
para la promociôn de los pobres;
h) la Comunidad tiene propiedad de los bienes, para, segûn la
necesidad, poder realizar gratuitam ente nuestros ministerios y socorrer con largueza a los pobres (SV XII, 377-386; ES, XI, 647-655;
RC III, 2).

■
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Décret de promulgation
des Statuts rénovés

Avec le consentement de mon Conseil,
je remets à la Congrégation de la Mission
les Statuts rénovés et approuvés
par l’Assemblée générale de 2010.
Pour les Statuts rénovés ou nouveaux
le texte officiel est l’italien.
Rome, 27 septembre 2011
Solennité de Saint Vincent de Paul

G. Gregory Gay, C.M.
Supérieur général

À propos
des Statuts rénovés
Javier Âlvarez, C.M.
Vicaire Général

La dernière Assemblée Générale 2010, en plus de la réflexion sur
«la fidélité créatrice pour la mission», a consacré beaucoup de temps
et d efforts à réviser les Statuts de la Congrégation et à approuver ceux
renouvelés. Dans ce num éro de «Vincentiana» nous les présentons
dans cinq langues. Naturellement, l’Assemblée n'a pas pu arriver à
tous les détails de chaque num éro renouvelé, comme par exemple,
la nouvelle num érotation comme résultat de l'ajout de quelques num é
ros, la ponctuation correcte, la traduction dans les langues officielles
de la Congrégation (traduction en latin incluse), etc. L’Assemblée a
donné un vote de confiance au Supérieur Général et son Conseil pour
qu’ils le fassent directem ent ou à travers une commission. C'est la rai
son pour laquelle les Statuts apparaissent plusieurs mois après la fin
de l’Assemblée.
LES STATUTS, LE CODE ADDITIONNEL DES
CONSTITUTIONS
Les Constitutions et les Statuts ont une approche en commun:
les unes et les autres sont l’expression du charisme spécifique de la
Congrégation et, par conséquent, gardiennes de son unité et de son
identité particulière dans l’Église. Dans un monde divers et varié qui
est le nôtre, la Congrégation a dans les Constitutions et les Statuts un
point de référence pour se conserver comme un tout, comme un corps
unitaire et harmonieux, évidemment respectant toujours la diversité
légitime. De plus, nos Constitutions et Statuts m arquent le chemin et
les conditions essentielles pour préserver cette unité, sans laquelle la
Congrégation cesserait d’être une force effective au niveau local et
international. La même chose peut être dite à propos de notre être,
notre vivre et notre agir. Elles sont comme une boussole ou la carte de
voyage de la Congrégation dans le temps.
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Voilà pour les points communs entre les Constitutions et les Statuts.
Cependant, il y a aussi des différences remarquables entre les deux,
bien que les deux fassent partie du même livre. Dans le m otu pro
prio Ecclesiae Sanctae, n° 14, il est dit que le but des Statuts est de
reprendre toute cette réglementation qui ne doit pas être dans les
Constitutions parce que plus applicable et pratique, et donc, plus sujette
aux changements et modifications. Pour être le livre de la vie charis
matique de la Congrégation, les Constitutions sont beaucoup plus sta
bles. Les Statuts sont plus flexibles et modifiables, parce qu'ils doivent
répondre aux temps et aux lieux concrets. Par conséquent, ils peuvent
et doivent changer en fonction du changement des circonstances, en
laissant de côté ce qui est obsolète et discordant.
La nature des Statuts est beaucoup plus juridique que celle des
Constitutions. Celles-ci contiennent aussi des aspects juridiques (seu
lement ceux qui constituent le patrim oine stable, perm anent et univer
sel de la Congrégation), mais ils sont revêtus de réflexions théologiques
et de spiritualité authentique vincentienne. Eh bien m aintenant, le fait
que les Statuts sont un texte éminem m ent normatif, cela ne signifie
pas que l'aspect doctrinal y soit totalem ent absent. Leur inspiration
n'est autre que le charisme vincentien concrétisé dans les Constitutions.
De fait, les Statuts suivent exactement la même structure que les
Constitutions. Cela signifie qu'ils ne peuvent pas être lus, étudiés ou
médités en marge des Constitutions.
Tant les Constitutions que les Statuts font partie du « droit propre »
de la Congrégation. Tandis que les Constitutions nécessitent l'approba
tion du Saint-Siège, les Statuts, aussi bien quand ils sont élaborés pour
la première fois que quand il s'agit de les renouveler, requièrent seule
m ent l'approbation de l'Assemblée Générale (cf. C. 137 et 3).
LES STATUTS RENOUVELÉS
Malgré une profonde réflexion que l'Assemblée a faite sur plusieurs
numéros des Statuts, les changements n'ont été ni nombreux ni d'une
grande profondeur. Cette donnée nous révèle déjà la validité et le
sérieux avec lequel nos Constitutions ont été élaborées. Notons ensuite
les principaux changements :
- les Changements de rédaction:
• SS 2; 7; 13; 41; 51, 3 et 12; 54 et 68.
- Changement de contenu:
• S 17. Ce num éro est le résultat des anciens 17-18.
• S 29 & 2, clarifie l'ancien 28 & 2 en ce qui concerne les con
frères qui travaillent à la Curie Générale.
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• S 33. Ce num éro est le résultat de la fusion des 32 et 33 anté
rieurs, référant à l’inscription de missionnaires d une Province
à l'autre.
• S 43. Une nouvelle rédaction en reconnaissant que le Séminaire
Interne peut être aussi international.
• S 51. À ce numéro, qui traite des compétences du Supérieur
Général, ont été ajoutés les paragraphes 14, 15, 16 et 17.
• S 69. À ce numéro, qui traite des compétences du Visiteur, a
été ajouté le paragraphe 14.
- Les nouveaux Statuts:
• S 18: Un approfondissement dans notre vœu de stabilité.
• S 26 : Des missionnaires privés de voix active et passive.
• S 57 : Un nombre et une diversité d’Assistants Généraux.
• S 78: Les Régions dans la Congrégation.
• S 79: Les Conférences de Visiteurs.
• S 90 : La Présence des Frères à l'Assemblée Générale.
Traduction:

A udace M

a n ir a m b o n a ,

C.M.

...

■
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STATUTS DE LA
CONGRÉGATION DE LA MISSION
VIE DANS LA CONGRÉGATION

C h a p itre

I

Activité apostolique

(C . 1 0 -1 8 )

1. — On abandonnera progressivement les tâches apostoliques qui,
tout bien considéré, semblent ne plus répondre à la vocation de la
Congrégation.
2. — Dans le contexte actuel de mondialisation, de multiples fac
teurs et situations m ettent à l'épreuve la foi et représentent des défis
pour les méthodes traditionnelles d'évangélisation. Les Confrères pren
dront sérieusement en considération tout cela, convaincus que cette
situation exige d'eux un témoignage personnel et communautaire de foi
solide dans le Dieu de Jésus Christ et la recherche de voies nouvelles
pour mener à bien leur vocation d’évangélisateurs des pauvres.
3. — Dans leurs entreprises apostoliques les Provinces et toutes les
Maisons auront à cœur de travailler en fraternelle collaboration entre
elles, avec le clergé diocésain, les Instituts religieux et les laïcs.
4. — Les Confrères rechercheront le dialogue œcuménique; ils
seront activement présents auprès des autres, chrétiens ou non-chré
tiens, dans les domaines religieux, social et culturel.
5. — En ce qui concerne l'œuvre des Missions à l'extérieur, on
prêtera attention aux règles suivantes :
1) Soucieuses de coresponsabilité, les Provinces se soutiendront
les unes les autres, soit de leur propre initiative soit à l'invitation du
Supérieur Général.
2) Chaque Province ou plusieurs Provinces ensemble adopteront
au moins un territoire de mission où elles pourront envoyer des
Confrères pour travailler à la moisson du Seigneur.
3) Tout Confrère se verra octroyer la possibilité d'aider concrète
ment les œuvres des missions, fût-ce même en se proposant lui-même
pour se consacrer à l'étranger à la tâche de l'évangélisation.
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4)
De plus les Confrères seront invités à soutenir les œuvres
m issionnaires de l'Église universelle et des églises locales. Il sera
également à propos que la Congrégation organise ses œuvres m ission
naires propres.
6. — Les Missionnaires envoyés à l'extérieur se prépareront soi
gneusement, par l'étude des réalités du pays où ils devront travailler,
aux fonctions spéciales qu'ils auront à y remplir, afin que l'action pas
torale qu'ils assum eront réponde efficacement aux besoins locaux.
7. — § 1. Les Confrères prendront un soin particulier pour prom ou
voir et assister dans leurs activités apostoliques, la Famille Vincentienne et les Associations laïques vincentiennes qui font partie d'elle.
§2. Tous les Confrères devront être préparés de m anière appro
priée à rendre ce service aux diverses branches de la Famille Vincentienne et être disponibles pour le rendre, quand il le leur est
demandé.
§3. Le cœ ur de ce service sera constitué par le partage de sa
propre expérience de foi à la lumière des enseignements de l'Église et
de l'esprit vincentien. Pour que ce service soit approprié aux néces
sités d'aujourd'hui, on devra avoir soin de la nécessaire form ation
théologique-spirituelle, technique, professionnelle et politico-sociale.
§4. A la ferm eture des maisons, on veillera à faciliter la continuité
des groupes laïcs qui partagent l'esprit vincentien.
8. — Des rencontres interprovinciales seront organisées pour appro
fondir la connaissance de notre vocation m issionnaire et étudier les
méthodes d'action pastorale qui répondent plus efficacement aux situa
tions concrètes et aux m utations des personnes et des choses.
9. — §1. Il appartient aux Provinces d'établir, en fonction des cir
constances des règles d'action sociale, et de définir les moyens concrets
capables de hâter l'avènement de la justice sociale.
§2. En outre, en tenant compte des conditions de lieux et de
temps, les Confrères prêteront leur concours aux Associations de défen
se des Droits de l'homme et à celles qui prônent la justice et la paix.
10. — §1. Les paroisses figurent au nom bre des activités apostoli
ques de la Congrégation, pourvu que l'apostolat que les Confrères y
exercent soit en harm onie avec la fin et la nature de notre Institut et
que le nom bre réduit des prêtres desservants exige cet engagement.
§2. Ces paroisses de la Congrégation doivent être réellement
constituées, pour une bonne part, de pauvres, ou rattachées à des
séminaires où nos Confrères assurent la form ation pastorale.
11. — § 1. Reconnaissant l'im portance capitale de l'éducation aussi
bien pour la jeunesse que pour les adultes, les Confrères assum eront
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la charge de l'enseignement et de la formation, là où cela sera néces
saire pour atteindre la fin de la Congrégation.
§2. Ils s'acquitteront de cette fonction non seulement dans les
écoles de tous niveaux, mais aussi dans les familles, sur les lieux
de travail et dans toutes les sphères de la société où évoluent jeunes
et adultes.
§3. Dans la mesure où les circonstances locales le perm ettront,
les Ecoles, Collèges et Universités accueilleront des pauvres en vue de
favoriser leur prom otion. En valorisant l'éducation chrétienne et en
donnant une form ation sociale chrétienne, on aura soin d'inculquer
aux étudiants le sens du Pauvre selon l'esprit du Fondateur.
12.
— Parm i les moyens qu'utilise la Congrégation dans l'œuvre
d'évangélisation, une place satisfaisante sera attribuée aux moyens
techniques de com m unication sociale, pour diffuser sur une plus vaste
échelle et plus efficacement le message du salut.

C h a p itre

II

Vie communautaire

(C .

19-27)

13. — Nos Confrères malades et âgés ou dans des situations de
nécessité particulière, unis de m anière spéciale au Christ souffrant,
prennent part à notre œuvre d'évangélisation. Nous aurons soin de les
assister de façon appropriée. Au cas où il ne sera plus possible de les
accueillir dans la m aison où ils ont prêté leur service, il sera de la
responsabilité du Visiteur avec son Conseil de prendre la décision la
plus adaptée, après avoir attentivem ent évalué les diverses possibilités
et écouté le confrère en besoin d'assistance.
14. — §1. Les Confrères obligés de vivre seuls dans des charges que
la Congrégation leur a confiées auront soin de passer un certain temps
avec leurs Confrères, afin de goûter les bienfaits de la vie en commun.
Quant à nous, nous resterons proches d'eux en vue d'alléger leur soli
tude et nous les inviterons instam m ent à partager de temps à autre
avec nous notre vie fraternelle et apostolique.
§2. Nous nous efforcerons d'aider d'un cœur fraternel et discret
les Confrères en difficultés.
15. — § 1. Nous nous acquitterons scrupuleusem ent de nos devoirs
envers nos parents, tout en gardant le juste équilibre nécessaire à
l'accomplissement de notre mission et à l'observance de la vie commu
nautaire.
§2. Nous nous appliquerons à recevoir à cœur ouvert dans nos
maisons les Confrères, les prêtres et les autres hôtes.
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§3. Nous traiterons généreusement les démunis qui sollicitent
notre aide, et nous nous efforcerons avec eux de les tirer de leurs
difficultés.
§4. Nous ouvrirons fraternellement notre Communauté à tous
ceux qui partagent notre vie et nos travaux.
16. — Le projet comm unautaire, que chaque comm unauté se fixe
autant que possible au début de l'exercice annuel, englobera tout
ensemble: l'activité apostolique, la prière, l'usage des biens, le tém oi
gnage chrétien sur le lieu de travail, la form ation continue, les périodes
de réflexion de groupe, le temps nécessaire au repos et à l'étude, le
programme quotidien : toutes choses que l'on soum ettra à une révision
périodique.
C h a p itr e

III

Chasteté, Pauvreté, Obéissance et Stabilité (C. 28-39)
17. — § 1. L’Assemblée Provinciale adaptera les règles relatives à la
pratique de la pauvreté, en conformité avec les Constitutions et en
accord avec l'esprit des Règles Communes et du Statut Fondamental
de la pauvreté octroyé à la Congrégation par Alexandre VII (« Alias Nos
supplicationibus »).
§2. Compte tenu de la diversité des circonstances de lieux et de
situations, chaque Province et toutes les Communautés locales recher
cheront les moyens concrets pour pratiquer la pauvreté évangélique et
en feront une révision périodique, avec la conviction que la pauvreté
est non seulement un rem part pour la Compagnie (cf. RC III, 1), mais
aussi une condition de son renouvellement et le signe du cheminement
de notre vocation dans l'Église et dans le monde.
18. — Les Provinces, les comm unautés locales et chaque Confrère
s'engageront sérieusement à approfondir le vœu de Stabilité, qui
comprend le don total de soi à la suite du Christ, évangélisateur des
pauvres, et la fidélité à dem eurer pour toute la vie dans la Congrégation
de la Mission.
C h a p itr e

Prière

(C .

IV
40-50)

19. — En fonction du projet comm unautaire, nous nous acquitte
rons fidèlement des exercices de piété traditionnels dans la Congréga
tion, et surtout de la lecture de la sainte Ecriture, notam m ent du
Nouveau Testament, de l'adoration de la Très sainte Eucharistie, de
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l'oraison en commun, de l’examen de conscience, de la lecture spiri
tuelle, de la retraite annuelle, ainsi que de la pratique de la direction
spirituelle.
C h a p itr e

V

Membres de la Congrégation
1

.A dm ission dans la Congrégation (C. 53-58)

20. — §1. Chaque Confrère commence le Séminaire Interne au
m oment où, conformément aux Normes Provinciales, il est déclaré
admis par le Directeur ou son rem plaçant désigné.
§2. En temps opportun, la Congrégation se m unira de garanties,
légalement valables si nécessaire, pour que soient dûm ent sauvegardés
les droits respectifs de la Congrégation et du Confrère, au cas où
celui-ci quitterait la Congrégation de son plein gré ou en serait renvoyé.
21. — Le Bon Propos est émis, dans la Congrégation de la Mission,
selon une formule directe ou une formule déclarative :
1) Formule d irecte: «Seigneur mon Dieu, moi, N.N., ai l’inten
tion de me consacrer fidèlement à l’évangélisation des pauvres, toute
m a vie durant, dans la Congrégation de la Mission, à la suite du Christ
Evangélisateur. C’est pourquoi je me propose d’observer la chasteté, la
pauvreté et l’obéissance, selon les Constitutions et Statuts de notre
Compagnie, avec l’aide de ta grâce».
2) Formule déclarative: «Moi, N.N., ai l’intention de me consa
crer fidèlement à l’évangélisation des pauvres, toute m a vie durant, dans
la Congrégation de la Mission, à la suite du Christ Evangélisateur. C’est
pourquoi je me propose d’observer la chasteté, la pauvreté et l’obéis
sance, selon les Constitutions et Statuts de notre Compagnie, la grâce
de Dieu aidant».
22 . — §1. L’émission du Bon Propos doit se faire en présence du
Supérieur ou d’un Confrère qu’il aura désigné.
§2. C’est l’Assemblée Provinciale qui apportera de plus amples
précisions au sujet de l’émission ou de la rénovation du Bon Propos,
de l’éventuelle adjonction d’une certaine forme d’engagement tempo
raire, et des droits et obligations qui sont dévolus à chaque Confrère
depuis son admission jusqu’à son incorporation dans la Congrégation.

23. — Il est du ressort de l’Assemblée Provinciale de chaque Pro
vince d’apporter de plus amples précisions relatives à l’époque oppor
tune de l’émission des vœux.
24. — Dans des circonstances particulières, une Assemblée Provin
ciale peut soumettre à l’approbation du Supérieur Général, avec le
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consentement de son Conseil, une formule particulière pour l'émission
du Bon Propos comme pour celle des Vœux, à condition de garder les
éléments essentiels des formules fixées.
2. Droits et obligations des Confrères (C. 59-64)
25. — Ne jouissent pas du droit de voix active et de voix passive:
1) Ceux qu'un induit autorise à vivre hors de la Congrégation,
conformément à notre droit particulier et à la clause mentionnée dans
l'induit.
2) Les Confrères ordonnés ou simplement nommés Evêques, pen
dant la durée de leur charge et même après son expiration, à moins
qu'ils n'aient repris la vie de communauté.
3) Les Vicaires, Préfets et Administrateurs Apostoliques, même
s'ils ne sont pas évêques, pendant la durée de leur charge, à moins
qu’ils ne soient en même temps Supérieurs d'une maison de la Congré
gation.
26. — §1. En plus de ceux indiqués dans les canons 171, §1,
nn. 3-4; 1336, §1, n. 2 et dans les art. 70 et 72, §2 des Constitutions
de la Congrégation de la Mission, sont aussi privés de la voix active et
passive ceux qui, quand ils doivent exercer le droit de voix active
et passive soit dans la Congrégation soit dans la Province soit dans
la maison, sont de quelque façon que ce soit illégitimement absents,
c’est-à-dire :
a) ceux qui sont absents de la Congrégation, sans la permission
requise, quand leur absence dépasse le temps de six mois ;
b) ceux qui ont obtenu la permission requise, mais, une fois le
temps passé, ne l’ont pas renouvelée (cf. Const. art. 72, §2);
c) ceux qui n’accomplissent pas les termes contenus dans leurs
permissions de dem eurer en dehors de la comm unauté
(cf. Const. art. 67, §2);
d) ceux qui ont dépassé les trois années de permission, excepté
les cas d’infirmité, d’étude ou d’apostolat à exercer au nom de
la Congrégation (cfr. Const. art. 67, §2).
§2. Dans les cas douteux, le Visiteur, avec l’accord de son Conseil,
décide si le confrère jouit de la voix active et passive, considérant
attentivement sa situation dans la Province, le droit propre de la
Congrégation et les Normes provinciales.
§3. Ce qui est dit de la voix active et passive vaut aussi pour les
consultations établies par le droit propre de la Congrégation et par les
Normes provinciales
27. §. 1. Tout Confrère défunt a droit aux suffrages de toute la Congré
gation, pour le repos de son âme.
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§2. Tous les mois, chaque Confrère, selon sa condition, offrira
une messe pour les vivants et les défunts de toute la famille vincentienne, ainsi que pour les parents, proches et bienfaiteurs, et ajoutera
une intention spéciale pour la conservation de l'esprit prim itif de la
Congrégation.
§3. De plus, chacun offrira une autre messe en faveur des
Confrères de toute la Congrégation décédés dans le courant du mois
précédent.
§4. Chaque Province apportera elle-même des précisions supplé
mentaires.
28. — Tous les Confrères incorporés à la Congrégation auront,
chaque mois, le droit de célébrer ou de faire célébrer sans honoraire
un certain nom bre de messes à leurs intentions particulières. Chaque
Province établira des règles pour fixer le nom bre et le mode de
célébration de ces messes.
3. Inscription des Confrères à une Province et à une Maison
(C. 65-67)
29. — § 1. Pendant la durée de leur charge et pour ce qui est des
effets juridiques, le Supérieur Général, les Assistants, le Secrétaire
Général, l'Econome Général et le Procureur Général près le Saint-Siège
ne sont rattachés à aucune Province.
§2. Les autres missionnaires qui travaillent aux offices de la Curie
Générale appartiennent toujours à leur Province d'origine en étant
inscrits à une de ses maisons avec une destination tem poraire à la
Curie, selon une convention rédigée entre le Supérieur Général et le
Visiteur de la Province du Missionnaire.
30. — §1. Un m em bre de la Congrégation de la Mission est
inscrit dans la Province pour laquelle les Supérieurs l'adm ettent
légitimement dans la Congrégation: on appelle cette province la pro
vince d'origine.
§2. Une nouvelle inscription s'acquiert par transfert d'une Pro
vince à une autre, légitimement décidé par les Supérieurs. On appelle
cette autre province la province de destination.
31. — Pour qu'un Confrère perde son appartenance à une Province
et soit rattaché à une autre, il suffit, restant toujours sauve l'autorité
du Supérieur Général, que les Supérieurs majeurs compétents se
m ettent d'accord, après avoir pris l'avis du Confrère lui-même. Au cas
où celui-ci y serait opposé, son transfert à une autre Province ne
pourrait s'effectuer sans l'approbation du Supérieur Général.
32. — A l'expiration de son m andat, le Supérieur Général choisit
librement sa Province.
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33. — § 1. L’inscription à la Province de destination peut être faite
pour une période indéterm inée ou déterminée.
§2. Dans les deux cas, les deux Visiteurs:
1) préciseront par écrit dans une convention les droits et devoirs
du Confrère et des deux Provinces ;
2) établiront des documents de transfert à conserver aux archives
des deux Provinces;
3) le Visiteur de la Province d'où le Confrère a été transféré
enverra au Secrétaire Général la notification de la nouvelle
inscription.
§3. Dans le cas d'une inscription tem poraire, quand son temps
est achevé, le Confrère se retrouve im m édiatem ent m em bre de la Pro
vince d'où il avait été transféré, à moins que les Visiteurs, après avoir
pris l'avis du Confrère, n'en aient convenu autrem ent entre eux, tou
jours par écrit, en conformité avec les Statuts.
34. — L'inscription d'un Confrère à une Maison ou à une Commu
nauté ad instar domus s'effectue par un placem ent décidé par le Supé
rieur légitime.
4. Sortie et renvoi des Confrères (C. 68-76)
35. — Le pouvoir d'adm ettre de nouveau quelqu'un dans la Congré
gation appartient:
1) au Supérieur Général, avec l'avis de son Conseil, pour tous;
2) au Visiteur, avec l'avis de son Conseil et celui du Visiteur de
la Province d'où le Confrère est sorti ou a été renvoyé, pour ceux qui
n'ont pas encore été incorporés à la Congrégation.
C h a p itr e

Formation

VI

(C .

77-95)

I — EVEIL ET ACCOMPAGNEMENT DES VOCATIONS
36. — Le souci d'éveiller des vocations exige de nous une prière
assidue (Mt 9,37) et le témoignage authentique, attirant, heureux, de
la vie apostolique et com m unautaire, surtout lorsque participent à nos
travaux dans la mission vincentienne, des adolescents et des jeunes
gens qui cherchent à développer leur foi personnelle.
37. — § 1. Les Provinces, les Maisons et tous les Confrères auront
à cœur de susciter des candidats à la mission vincentienne.
§2. Quant aux Provinces, elles rechercheront les moyens les plus
adaptés à l'éveil des vocations et à leur accompagnement, et elles éta
bliront un projet provincial orienté dans ce sens.
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§3. Le Visiteur, avec Favis de son Conseil, nom mera un Promo
teur des vocations qui coordonnera dans nos œuvres Fintérêt porté à
l’éveil des vocations.
38. — Les candidats qui souhaitent entrer dans la Congrégation
doivent avoir déjà pris une décision de vie chrétienne, adopté un projet
de vie apostolique et choisi de travailler dans la comm unauté vincen
tienne ; sinon, il faut que, pour procéder à ces choix, ils reçoivent pas
à pas le soutien de Faction pastorale auprès des Jeunes ou l’aide des
Ecoles Apostoliques, là où elles existent.
39. — La form ation des candidats, adaptée à leur âge, comportera
avant tout la vie fraternelle, la lecture assidue de la Parole de Dieu, les
célébrations liturgiques, l’exercice d’une activité d’apostolat menée de
concert avec les formateurs, l’épanouissement de la personnalité, l’étude
et le travail.
II — FORMATION DES NÔTRES
1. Principes généraux (C. 77-81)
40. — En plus de la form ation commune, chacun des nôtres recevra
aussi, autant que faire se peut, une formation spécifique et profession
nelle, qui préparera les Confrères à s'acquitter avec succès des activités
apostoliques que la Congrégation assignera en considération des com
pétences particulières de chacun.
41. — § 1. Chaque Province élaborera un plan de formation qui sera
en conformité avec les principes indiqués ci-dessus, avec les documents
et les directives de l'Église et de la Congrégation de la Mission, et qui
réponde aux diverses exigences locales.
§2. De même le Visiteur constituera une Commission de Forma
tion qui aura pour rôle de mettre sur pied et de tenir à jour le Pro
gramme de Formation, ainsi que d'examiner tous les problèmes relatifs
à la bonne m arche de l'éducation.
42. — Chaque Province, par l'intermédiaire de sa Commission de
Formation, organisera et facilitera la formation permanente, tant com
m unautaire qu'individuelle.
2. Séminaire Interne (C. 82-86)
43. — Selon les nécessités, le Séminaire Interne peut être provincial
ou interprovincial. Dans les deux cas il peut s’effectuer dans une ou
dans plusieurs maisons de la Congrégation choisies par le Visiteur ou
les Visiteurs concernés, avec l’accord de leurs Conseils.
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44. — En des cas particuliers et compte tenu de la m aturité hum aine
et chrétienne des candidats, le Visiteur peut apporter des adaptations
raisonnables aux dispositions précédentes.
3. Grand Séminaire (C. 87-90)
45. — § 1. Suivant les besoins, le Grand Séminaire pourra être par
ticulier à chaque Province ou com m un à plusieurs.
§2. Nos étudiants peuvent être envoyés dans une autre Province
ou dans un Institut dûm ent approuvé pour y accomplir le cycle de leurs
études ecclésiastiques. Toutefois on veillera dans ce cas, à ce qu’ils
m ènent la vie commune, comme le veut la coutum e de la Congrégation,
et reçoivent une form ation vincentienne authentique.
§3. Que fleurisse dans les maisons de form ation la vie de famille,
et que la fraternité s’instaure entre les membres d’une même Province.
Si les étudiants sont nombreux, on pourra raisonnablem ent les
regrouper en équipes plus restreintes pour favoriser la form ation des
personnes.
46. — Au cours de la formation, avec l’avis des Form ateurs et de
son Conseil, le Visiteur peut accorder aux étudiants, pour une raison
sérieuse, l’autorisation d’interrom pre leurs études et de dem eurer en
dehors de la m aison de Formation.
47. — On favorisera la connaissance mutuelle entre étudiants des
diverses Provinces de la Compagnie.
4. Form ation des Frères (C. 91-92)
48. — Par le moyen d’un Cycle d’études régulier, un enseignement
culturel et technique spécial sera assuré, dans les meilleures conditions,
pour les Frères, afin qu’ils puissent obtenir un titre ou un diplôme
reconnu.
5. Formateurs et Maîtres (C. 93-95)
49. — Le grand Séminaire, en tant que centre de formation, sera
au service des Confrères engagés en différentes activités; quant aux
Form ateurs et aux Maîtres, ils s’adonneront eux-mêmes à l’apostolat.
50. — On veillera à ce que, dans les maisons de formation, des
Confrères capables de rem plir les fonctions de Confesseurs et de Direc
teurs spirituels soient disponibles en nom bre suffisant.
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GOUVERNEMENT DE LA CONGRÉGATION

C h a p itr e

I

Administration centrale
1. Supérieur Général (C. 101-107)
51.
— Outre les pouvoirs qui lui sont accordés par le Droit général
ou par concession spéciale, il appartient au Supérieur Général :
1) d’exercer sur les Vice-Provinces les mêmes pouvoirs qu’il a sur
les Provinces;
2) de se rendre personnellem ent ou par un délégué, au moins une
fois au cours de son m andat, dans les Provinces et Vice-Provinces afin
de les encourager, de se rendre compte de leur situation et de celle de
leurs membres, restant sauf son droit de procéder par ailleurs à la visite
canonique si les circonstances le suggèrent;
3) a) avec le consentem ent de son Conseil et après avoir consulté
les intéressés, accepter des Missions offertes à la Congré
gation par le Siège Apostolique ou par les Ordinaires du
lieu, les tenant sous sa propre juridiction ou les confiant à
une Province ou à un groupe de Provinces; renoncer à
celles qui avaient été confiées ;
b) avec le consentem ent de son Conseil et après avoir entendus
les intéressés, constituer des équipes missionnaires sous sa
propre juridiction ou les confier à une Province ou à un
groupe de Provinces;
4) d’accorder aux Visiteurs la faculté d’accepter des Missions
offertes par les Ordinaires locaux en dehors du territoire de toute Pro
vince de la Congrégation, ou d’abandonner ces Missions (antérieure
m ent confiées) ;
5) de nom m er en temps utile, avec le consentement de son Conseil
et après consultation des Visiteurs et Vice-Visiteurs, une commission
préparatoire avant la réunion de l’Assemblée Générale ;
6) de prom ulguer dans les meilleurs délais toutes les décisions de
l’Assemblée Générale;
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7) de passer des contrats importants, avec le consentement de son
Conseil et en respectant les prescriptions du Droit;
8) de prendre en mains, pour une courte durée, le gouvernement
d u n e Province, par un adm inistrateur qu’il m unit à cet effet des pou
voirs nécessaires. Il ne peut le faire que pour une cause grave, avec le
consentement de son Conseil, après consultation du Visiteur, des
Consulteurs et, si le temps le permet, du plus grand nombre possible
de Confrères de cette Province;
9) de transférer des Confrères d une Province dans une autre, avec
le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs et
des Confrères intéressés;
10) d'accorder aux Confrères légitimement séparés de la Congré
gation les suffrages accoutumés en cas de décès ;
11) de dispenser de l’observance des Statuts et des Décrets de
l'Assemblée Générale, dans des cas particuliers et pour un m otif légi
time, avec le consentement de son Conseil;
12) de nom m er les Directeurs des Filles de la Charité, avec
le consentement de son Conseil et après consultation des Visiteurs
intéressés1;
13) d'accorder aux bienfaiteurs et amis de la Congrégation
l'affiliation à celle-ci, en indiquant les avantages spirituels qui y sont
attachés ;
14) d'inciter les Provinces à participer aux activités missionnaires
internationales (œuvres, engagements) avec le consentement de son
Conseil ;
15) de constituer des Régions en dehors du territoire des Pro
vinces et approuver les Régions érigées par les Visiteurs, avec le consen
tem ent de son Conseil, et après avoir écouté les parties intéressées ;
16) d'approuver le Statut de chaque Conférence de Visiteurs avec
le consentement de son Conseil;
17) d'organiser le travail du Conseil Général et les services des
Assistants Généraux.
52. — Le Supérieur Général réside à Rome. Il ne changera pas cette
résidence sans le consentement de l'Assemblée Générale ni sans avoir
pris l’avis du Saint-Siège.
53. — Les Ordonnances générales prises par le Supérieur Général
restent en vigueur jusqu’à l’Assemblée Générale suivante, à moins que
lui-même ou son successeur n ’en aient disposé autrement.

1 Le Supérieur Général exerce sur la Compagnie des Filles de la Charité une
juridiction qui lui est concédée p ar le Saint-Siège et qui se trouve explicitée
dans leurs propres Constitutions.
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54. — A l’expiration de leur mandat, les Visiteurs, les Supérieurs et
autres Officiers de la Congrégation, ainsi que les Directeurs des Filles
de la Charité, dem eurent en charge jusqu'à l’entrée en fonction de leurs
successeurs ; ceci pour le maintien du bon ordre.
2. Vicaire Général (C. 108-114)
55. — §1. Le Vicaire Général perd sa charge:
1) du fait de l'acceptation de l’Office par son successeur;
2) du fait de sa propre démission acceptée par l’Assemblée Géné
rale ou le Saint-Siège;
3) si le Saint-Siège a décrété sa déposition.
§2. S’il arrivait que le Vicaire Général devînt manifestement indi
gne ou incapable de rem plir sa charge, il appartiendrait au Supérieur
Général assisté de son Conseil, à l’exclusion du Vicaire Général luimême, de juger de la situation et d’en informer le Saint-Siège, aux
décisions duquel il faudrait alors se tenir.
56. — Le Vicaire Général qui aurait assumé le gouvernement de la
Congrégation en qualité de Supérieur Général peut, au terme du sexennat, être imm édiatem ent élu Supérieur Général, et même être réélu
pour un autre sexennat.
3.A ssistan ts Généraux (C. 115-118)
57. — Reste en vigueur ce qui est stipulé dans les Constitutions,
art. 116 §2.
§ 1. Les Assistants Généraux sont élus de Provinces différentes,
en tenant compte dans la mesure du possible, des diverses cultures
présentes dans la Congrégation.
§2. Le nombre d’Assistants Généraux est déterminé par l’Assemblée Générale.
58. — Les Assistants Généraux doivent résider dans la même Mai
son que le Supérieur Général. Pour former le Conseil Général, deux
d’entre eux au moins doivent être présents auprès du Supérieur Géné
ral ou du Vicaire Général.
59. — Cependant, si l’absence justifiée des Assistants ne permet pas
de réunir le nom bre requis pour le Conseil, le Supérieur Général peut
y appeler l’un des Officiers de la Curie Générale avec droit de suffrage,
selon l’ordre suivant : le Secrétaire Général, l’Econome Général, le Pro
cureur Général près le Saint-Siège.
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60. — L'Office des Assistants Généraux cesse :
1) quand cet Office est accepté par leurs sucesseurs;
2) lorsque leur propre démission est acceptée par le Supérieur
Général avec le consentement des autres Assistants, ou par l'Assemblée
Générale ;
3) quand le Supérieur Général, avec le consentement des autres
Assistants et l'agrément du Saint-Siège, a décrété leur déposition.
4. Officiers de la Curie Générale (C. 119)
61. — §1. Le Secrétaire Général:
1) est au service du Supérieur Général pour les écrits destinés à
toute la Congrégation;
2) de par son Office, il est présent au Conseil Général pour la
rédaction des actes, mais sans droit de vote ;
3) il peut proposer au Supérieur Général des noms de Confrères
qui lui seront donnés comme collaborateurs, sous sa direction
pour assurer la conservation des archives, préparer des publi
cations, rédiger le courrier.
§2. Si le Secrétaire Général est empêché de rem plir son Office,
c'est au Supérieur Général de nom m er un intérim aire qui le rem pla
cera, choisi parm i les Assistants ou les Officiers de la Curie, ou parm i
les collaborateurs du Secrétaire.
62. — §1. L'Econome Général, de par son Office, est chargé
d'adm inistrer les biens de la Congrégation et les autres biens confiés
à la Curie Générale, sous l'autorité du Supérieur Général assisté de
son Conseil, suivant les normes du Droit Général et de notre Droit
particulier.
§2. Avec l'approbation du Supérieur Général, il visite les Eco
nomes provinciaux et même, dans des cas particuliers, les Economes
locaux ou les responsables d'œuvres d'im portance majeure.
63. — §1. Il appartient au Procureur Général près le Saint-Siège:
1) de présenter les demandes de facultés ordinaires à obtenir du
Saint-Siège ;
2) avec le consentement du Supérieur Général et après consul
tation des Visiteurs intéressés, de suivre auprès du Saint-Siège les
affaires de la Congrégation, des Provinces, des Maisons et des
Confrères.
§2. En vertu d'un m andat écrit du Supérieur Général, le Procu
reur Général près le Saint-Siège peut rem plir la fonction de Postulateur
Général de la Congrégation devant la Curie Romaine, conformément
au Droit.
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II

Administration provinciale, régionale et locale
1. Provinces et Vice-Provinces (C. 120-122)
64. — Bien que chaque Province soit située sur un territoire déter
miné, rien n'empêche qu'une Maison d’une Province se trouve établie
sur le territoire d'une autre Province, conformément à l'art. 107, 7° des
Constitutions.
65. — § 1. La Vice-Province est le groupement de plusieurs Maisons
à l'intérieur d'un territoire donné et qui, en vertu d'un accord, se trouve
dépendre d'une Province avec laquelle il forme en quelque sorte un
tout. La Vice-Province est administrée par un Vice-Visiteur qui jouit
du pouvoir ordinaire propre, conformément au Droit général et à notre
Droit particulier.
§ 2. On peut aussi établir une Vice-Province ne dépendant d'aucune
Province pleinement constituée, mais dépendant directement du
Supérieur Général; à sa tête, elle a un Vice-Visiteur avec pouvoir
ordinaire propre.
§ 3. La Vice-Province est, de par sa nature, transitoire ; elle devient
Province lorsque se trouvent réunies les conditions requises.
§4. Tout ce qui est dit au sujet de la Province, dans les Constitu
tions et les Statuts de la Congrégation, vaut également, avec les adap
tations qui s'imposent, pour la Vice-Province, à moins que les
Constitutions et les Statuts eux-mêmes, ou encore les Normes et les
conventions de chaque Vice-Province, n'en décident autrem ent de façon
expresse.
66. — § 1. Lorsque, à la suite d'une division, une nouvelle Province
est érigée, on doit procéder aussi au partage de tous les biens précé
demment destinés aux besoins de la seule ancienne Province, et au
partage des dettes qui auraient été contractées. C'est au Supérieur
Général assisté de son Conseil qu'il revient d'assurer un partage équi
table, en respectant les intentions des fondateurs et donateurs, les
droits légitimement acquis, ainsi que les normes particulières en vigueur
dans ladite Province.
§2. La répartition des archives de la Province-mère se fait par
décision du Supérieur Général, qui entendra d'abord les Visiteurs
intéressés.
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2. Visiteur et Vice-Visiteur (C. 123-125)
67. — Tout ce qui est dit du Visiteur, dans les Constitutions et
les Statuts, doit s’entendre aussi du Vice-Visiteur, sauf indications
contraires expresses des Constitutions et des Statuts eux-mêmes, ou
des Normes et conventions de chaque Vice-Province.
68. — §1. Le Visiteur est nommé pour six ans par le Supérieur
Général, avec le consentement de son conseil et après consultation des
Confrères de la Province, au moins de ceux qui jouissent de la voix
active. De la même manière et aux mêmes conditions, le Visiteur peut
être reconduit par le Supérieur Général pour trois autres années.
§2. Le mode et les détails de la consultation peuvent être précisés
par l'Assemblée Provinciale, avec l'approbation du Supérieur Général
et le consentement de son Conseil.
§3. L'Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du
Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, un mode
particulier d'élection du Visiteur. Mais cette élection doit réunir au
moins les conditions suivantes:
1) que la charge ne soit pas inférieure à trois ans et ne dépasse
pas six ans ;
2) que le Visiteur élu ne reste pas en charge plus de neuf ans
continus ;
3) qu'aux deux premiers scrutins soit requise la majorité absolue
des votes, enlevés les bulletins nuls; qu'au troisième scrutin
seuls jouissent de voix passive les deux qui au second scrutin
ont obtenu le plus grand nombre de voix, même si c'est à
égalité ;
4) en cas de parité de voix, le plus ancien de vocation ou d'âge
sera élu.
§4. Pour que le Visiteur élu ou réélu puisse entrer en fonctions,
la confirmation du Supérieur Général avec le consentement de son
Conseil est requise.
69. — Il appartient au Visiteur:
1) d'établir un Projet Provincial, conformément aux Normes
Provinciales et avec le consentement de son Conseil;
2) d'instituer ou de supprim er l'œuvre majeure d'une Maison,
avec le consentement de son Conseil et après consultation du Supérieur
Général, en respectant les règles du Droit;
3) de répartir les Confrères dans les diverses Maisons selon les
besoins de celles-ci, après avoir consulté son Conseil et, autant que
possible les intéressés; dans les cas d'urgence plus grande, le Visiteur
doit au moins informer son Conseil ;
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4) de nommer, avec le consentement de son Conseil et conformé
m ent au Normes Provinciales, l'Econome Provincial, le Directeur du
Séminaire Interne et celui du Grand Séminaire;
5) d'approuver le Projet comm unautaire de chaque Maison, éla
boré par Supérieur local avec sa comm unauté ;
6) d'envoyer au Supérieur Général le compte rendu des affaires
de la Province et des visites des Maisons faites en vertu des devoirs
de charge;
7) de conclure, avec le consentement de son Conseil, les contrats
nécessaires ou utiles, conformément au Droit général et à notre Droit
particulier ;
8) de nom m er en temps utile, après consultation de son Conseil,
une commission préparatoire à l’Assemblée Provinciale ;
9) de trancher en cas d’égalité des suffrages, conformément
au Droit;
10) d’informer au plus tôt le Supérieur Général de l’émission des
Vœux par les Confrères, de leur incorporation à la Congrégation et de
leur prom otion aux Ordres ;
11
) de prendre soin, par lui-même ou par des personnes compé
tentes, des archives de la Province;
12) d’approuver les Confrères et leur donner la juridiction pour
la confession des nôtres, ainsi que pour la prédication, compte
tenu des droits de l’Ordinaire; de déléguer ces mêmes pouvoirs à
d’autres ;
13) de dispenser de l’observance des Normes Provinciales dans
des cas particuliers, avec le consentement de son Conseil et pour un
motif légitime ;
14) de régulariser la situation des missionnaires qui se trouvent
dans des situations irrégulières.
70. — Le Vice-Visiteur a les mêmes droits, les mêmes facultés et
les mêmes obligations que le Visiteur, réserve faite d’indications
contraires expressément formulées dans les Constitutions et les Statuts
eux-mêmes.
71. — Les Ordonnances du Visiteur restent en vigueur jusqu’à la
prochaine Assemblée Provinciale, à moins que le Visiteur lui-même ou
son successeur n ’en aient décidé autrement.
72. — § 1. En cas de vacance du poste de Visiteur, le gouvernement
de la Province passe tem porairem ent aux mains de l’Assistant du Visi
teur ; et s'il n'y a pas d'Assistant, au Consulteur Provincial le plus ancien
par sa nomination, sa vocation ou son âge, à moins que le Supérieur
Général n'y ait pourvu autrement.
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§2. L'Assemblée provinciale peut soumettre à l'approbation du
Supérieur Général avec l'accord de son Conseil, une manière particu
lière d'assurer provisoirement le gouvernement de la Province, en cas
de décès du Visiteur ou de cessation de son mandat.
3.A ssista n t du Visiteur (C. 126)
73. — §1. L'Assistant du Visiteur est l'un des Consulteurs Provin
ciaux; il est élu par les Consulteurs eux-mêmes et le Visiteur, à moins
que l'Assemblée Provinciale n'ait prévu un autre mode de désignation.
§2. En l'absence du Visiteur, l'Assistant jouit de la même autorité
que lui, sauf dans les affaires que le Visiteur se serait réservées.
§3. Si le Visiteur est empêché d'exercer sa charge, l'Assistant le
supplée de plein droit jusqu'à la cessation de l'empêchement. C'est le
Conseil Provincial, en l'absence du Visiteur, qui se prononce sur l'em
pêchement, et en informe dans les plus brefs délais le Supérieur Géné
ral; on s'en tient alors à la décision de celui-ci.
4. Conseil du Visiteur (C. 127)
74. — § 1. Les Consulteurs sont nommés pour trois ans par le Visi
teur, après consultation des Confrères de la Province, au moins de ceux
qui ont voix active. De la même manière et aux mêmes conditions, ils
peuvent être confirmés pour un deuxième, voire un troisième triennat,
mais non pour un quatrième.
§2. L'Assemblée Provinciale peut soumettre à l'approbation du
Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, un mode
particulier de désignation ou d'élection des Consulteurs, ainsi que
leur nombre, le temps de leur nom ination et la durée de leur charge.
Le Visiteur doit inform er le Supérieur Général de la désignation des
Consulteurs.
§3. Un Consulteur provincial peut être démis de sa charge par le
Supérieur Général, pour une cause grave, sur proposition du Visiteur
avec le consentement des autres Consulteurs.
§4. Ce qui a été dit de l'Assistant Provincial dans l'art. 73, §2 et
§3, est valable également pour le Consulteur Provincial le plus ancien
par ordre de nomination, de vocation ou d'âge, lorsqu'il n'y a pas
d'Assistant Provincial, à moins que les Normes Provinciales n'en aient
décidé autrement.
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5. Econome Provincial (C. 128)
75. — L'Econome est nommé par le Visiteur avec le consentement
de son Conseil, ou suivant d’autres modalités qui auraient été prévues
dans les Nonnes Provinciales.
76. — Si l'Econome Provincial n'est pas Consulteur, il assiste au
Conseil Provincial quand il y est appelé par le Visiteur, mais sans droit
de suffrage.
77. — Fonctions de l'Econome Provincial:
1
) Veiller à ce que la propriété des biens de la Province soit régu
lière, au for civil comme au for ecclésiastique.
2) Aider, par ses conseils et son concours, les Economes des Mai
sons particulières à rem plir conectem ent leur fonction, et contrôler
leur gestion des biens.
3) Veiller à ce que chaque Maison verse la contribution prévue
pour les charges de la Province. Transmettre en temps voulu à l'Econom at Général la taxe pour le Fonds général.
4) S'assurer qu'un juste salaire est versé à nos employés, et veiller
à ce que la législation civile concernant les impôts et la Sécurité Sociale
soit rigoureusement observée.
5) Tenir toujours en bon ordre les divers registres de dépenses et
de recettes, ainsi que les autres documents comptables.
6) Rendre compte au Visiteur et à son Conseil de son administra
tion, conformément à l'art. 103.
6. Les Régions
78. — §1. La Région est un tenitoire, avec au moins une maison,
qui appartient à une Province ou qui dépend directement du Supérieur
Général.
§2. La Région est érigée par le Supérieur Général et son Con
seil ou par le Visiteur et son Conseil. Elle est confiée à un Supérieur
Régional.
§3. Le Supérieur Régional est muni des facultés déléguées du
Supérieur Général ou du Visiteur, en vue de favoriser la réalisation de
la mission propre à la Congrégation.
§4. Si le Supérieur Régional est nommé par le Visiteur avec son
Conseil, sa nomination doit être confirmée par le Supérieur Général et
son Conseil (cf. Const. 125, 5°).
§ 5. La Région est constituée par une convention écrite qui précise
les facultés déléguées et les engagements réciproques entre le Supérieur
Général ou le Visiteur et le Supérieur Régional.
§6. Une Région peut être constitué soit en vue d'avoir sa pro
pre autonomie en devenant une Vice-Province ou Province, soit
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parce qu une Vice-Province ou Province ne peut plus m aintenir son
autonomie.
§7. Pour qu’une Région puisse être érigée en Vice-Province ou
une Vice-Province en Province, il est nécessaire que la Région ou la
Vice-Province aient une possibilité concrète d’avoir des vocations et
une base économique suffisante pour le maintien de la mission et
des confrères.
7. Les Conférences de Visiteurs
79. — §1. Pour favoriser la collaboration entre les Provinces dans
les champs de la mission, de la communication et de la formation,
les Visiteurs doivent constituer des Conférences de Visiteurs.
§2. Que ces Conférences sauvegardent toujours l’unité de la
Congrégation, l’autonomie des Provinces et les principes de subsidiarité
et de coresponsabilité.
§3. Il correspond à chaque Conférence de rédiger son propre
Statut et de le soumettre au Supérieur Général avec son Conseil.
8. Offices dans Vadministration locale (C. 129-134)
80. Droits et obligations du Supérieur local :
1) Rendre compte au Visiteur de l’état de la Maison confiée à
ses soins.
2) Répartir entre les Confrères de la Maison les charges et offices
dont l’attribution n’est pas réservée aux Supérieurs majeurs.
3) Convoquer et diriger l’Assemblée Domestique.
4) Préparer en accord avec ses Confrères le Projet communautaire
et le soumettre à l’approbation du Visiteur.
5) Garder sous sa responsabilité les archives et le sceau de la
Maison.
6) Communiquer aux Confrères les décisions de la Congrégation
et les informations qui la concernent.
7) Veiller à l'acquittement des obligations concernant les Messes.
81. — § 1. Le Supérieur local administre sa Maison avec le concours
de tous ses Confrères, en particulier de l'Assistant et de l’Econome, qui
sont nommés conformément aux Normes Provinciales.
§2. L’Assistant, en l’absence du Supérieur, exerce toute la
charge de celui-ci, conformément aux normes établies par notre Droit
particulier.
§3. On réunira fréquemment les Confrères de la communauté à
la manière d’un Conseil.
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III

Les Assemblées
1.N orm es Générales (C. 135-136)
82. — Supérieurs et Confrères doivent préparer les Assemblées et y
participer activement; ils doivent donc aussi observer fidèlement les
lois et les normes qu'elles ont portées.
83. — §1. Pour les élections, il faut au moins trois scrutateurs.
§2. Avec le Président, et le Secrétaire après son élection, sont de
droit scrutateurs les deux plus jeunes membres de l'Assemblée.
§3. Au début de l'Assemblée, on procède à l'élection du Secrétaire.
Son rôle consiste :
1) à rem plir la charge de prem ier scrutateur;
2) à rédiger le compte rendu des sessions et leurs documents
officiels.
84. — Avant et pendant l'Assemblée, on doit faciliter le libre
échange des informations sur les affaires à traiter et sur les qualités
des Confrères susceptibles d'être élus.
85. — A la fin des travaux de l'Assemblée, les Actes approuvés par
elle doivent être signés par le Président de l'Assemblée, le Secrétaire et
tous les membres, puis, munis du sceau, conservés soigneusement dans
les Archives.
2. Assemblée Générale (C. 137-142)
86. — L'Assemblée Générale a le droit de faire des Déclarations
d'ordre doctrinal ou de caractère exhortatif.
87. — §1. L'Assemblée Générale ordinaire doit se tenir six ans
après une précédente Assemblée Générale ordinaire.
§2. L'Assemblée Générale extraordinaire se tient toutes les fois
que le Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil et après
consultation des Visiteurs, la juge nécessaire.
§3. L'Assemblée Générale doit être précédée des Assemblées
Provinciales.
88. — §1. Il appartient au Supérieur Général, avec l'accord de son
Conseil, de fixer la date et le lieu de l'Assemblée Générale.
§2. La sixième année qui suit une Assemblée Générale ordinaire,
la tenue d'une nouvelle Assemblée ordinaire pourra, s’il y a un motif
raisonnable, être avancée ou retardée de six mois, à compter du jour
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d'ouverture de l'Assemblée précédente, par un décret du Supérieur
Général avec l'accord de son Conseil.
89. — § 1. Le Supérieur Général ainsi que le Vicaire et les Assistants
Généraux, parvenus au terme de leur mandat, restent membres de
l'Assemblée pendant les sessions suivantes de la même Assemblée.
§2. Outre ceux qui, conformément aux Constitutions, doivent en
vertu de leur charge prendre part à l'Assemblée Générale, il y aura un
député de chaque Province et Vice-Province, pour une première tranche
de cent Confrères ayant voix active. Si ces Confrères sont plus de cent,
il y aura un autre député pour chaque tranche de soixante-quinze
Confrères, et un autre encore pour le reste. Le nombre de députés à
l'Assemblée Générale est à calculer d'après le nombre de Confrères
ayant voix active le jour de l'élection des députés au cours de l'Assem
blée Provinciale.
§3. Si l'Office de Visiteur est vacant, celui qui assure l'intérim se
rend à l'Assemblée Générale. Si le Visiteur est légitimement empêché,
son suppléant s'y rend à sa place. Et si celui-ci a été élu député, c'est
le prem ier substitut qui prend part à l'Assemblée Générale.
90. — §1. Au cas où aucun Frère n'est élu pour participer à
l'Assemblée Générale, le Supérieur Général avec son Conseil aura
la charge de s'assurer que les Frères y soient représentés.
§2. Le Supérieur Général avec son Conseil décidera également
comment résoudre ces cas où il est impossible d'avoir une élection
légitime de délégués à l'Assemblée Générale, alors que leur présence
est importante.
91. — §1. Avant de convoquer l'Assemblée Générale, le Supérieur
Général avec son Conseil nomme en temps utile une Commission Pré
paratoire, après avoir pris l'avis des Visiteurs et en tenant compte de
la diversité des régions et des œuvres.
§2. Tout en laissant au Supérieur Général avec son Conseil une
large faculté d'organiser, le cas échéant, les travaux de cette Commis
sion Préparatoire, celle-ci peut avoir pour objet :
1) de dem ander aux Provinces et à l'ensemble des Confrères leur
avis sur les problèmes qui leur paraissent les plus urgents et
la manière d'en traiter au cours de l'Assemblée Générale ;
2) de retenir, après réception des réponses, les sujets correspon
dant aux besoins les plus urgents et les plus généraux; de
préparer des études, rassembler des références, et envoyer ce
dossier aux Visiteurs en temps utile, avant la tenue des Assem
blées Domestiques;
3) de recevoir les propositions ou les postulata des Assemblées
Provinciales et les études réalisées par les Provinces, ainsi que
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les postulata présentés par le Supérieur Général après consul
tation de son Conseil;
4) de mettre en ordre tous ces éléments, d'en faire un document
de travail et de l'envoyer à temps pour que députés à l'Assemblée et substituts puissent en disposer deux mois pleins avant
le début de l'Assemblée Générale.
§3. La tâche de cette Commission cesse à l'ouverture de l'Assemblée, cependant son Président, par lui-même ou par un autre, expli
quera si on le juge opportun la méthode de travail suivie par la
Commission.
92. — §1. Le jour prévu pour l'élection du Supérieur Général, les
électeurs célébreront le Saint Sacrifice pour une heureuse élection.
Puis, à l'heure fixée et après une courte exhortation, le Président ouvrira
la session.
§2. Sur les bulletins préparés, les électeurs inscriront le nom de
celui qu'ils choisissent comme Supérieur Général.
§3. On compte alors les bulletins. Si leur nombre venait à dépas
ser celui des votants, rien ne serait fait et il faudrait rédiger de nouveaux
bulletins.
93. — Le Directoire approuvé par une Assemblée demeure en
vigueur tant qu'il n'est pas modifié ou abrogé par une autre Assemblée.
3. L'Assemblée Provinciale (C. 143-146)
94. — Les Normes établies par l'Assemblée Provinciale sont des
règles générales applicables à tous les cas qui y sont prévus. Toutefois,
elles ne sauraient porter atteinte à l'autorité du Visiteur telle qu'elle est
définie dans le Droit général et le Droit particulier de la Congrégation,
ni à son pouvoir exécutif nécessaire à l'accomplissement de sa charge.
Ces Normes dem eurent en vigueur jusqu'à leur révocation par une
Assemblée Provinciale ultérieure ou par le Supérieur Général.
95. — Il revient au Visiteur, avec l'avis de son Conseil, de fixer la
date et la Maison où doit se tenir l'Assemblée Provinciale.
96. — Le Supérieur Général comm uniquera au Visiteur sa décision
concernant les Normes Provinciales dans les deux mois qui suivront
leur réception.
97. — Doivent prendre part à l'Assemblée Provinciale, sauf déter
m inations différentes des Normes Provinciales, les députés élus dans
le collège unique formé de tous les Confrères de la Province ayant voix
passive. Le nombre de ces députés doit être égal à celui des membres
d'office, avec en plus un député pour chaque tranche de vingt-cinq
Confrères ayant voix active, et éventuellement un autre pour le reste.
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98. — Dans le collège provincial unique seront considérés comme
élus députés ceux qui auront obtenu le plus grand nombre de suffrages
et, en cas d’égalité (entre les deux derniers), le plus ancien en vocation
ou en âge. En nombre égal, et toujours selon la règle du plus grand
nombre de suffrages, les suivants seront substituts.
99. — Si un Supérieur de Maison est empêché de se rendre à l’Assemblée Provinciale, son Assistant le remplace ; mais si l’Assistant avait
été élu député, lui-même serait alors remplacé comme député d’après
la liste des substituts.
100. — L'Assemblée Provinciale peut soumettre à l’approbation du
Supérieur Général avec l’accord de son Conseil un mode particulier de
représentation à l’Assemblée Provinciale, à condition toutefois que le
nombre des députés élus soit toujours supérieur à celui des membres
d’office.
101. — Il appartient à chaque Province, au cours de son Assemblée
Provinciale, d’établir des normes particulières pour conduire ses tra
vaux — un Directoire — dans le cadre du Droit général et du Droit
particulier de la Congrégation.
102. — Pour élire les députés et les substituts à l’Assemblée
Générale, l’Assemblée Provinciale procédera par scrutins séparés et à
la majorité absolue des suffrages. Si les deux premiers scrutins ne
donnent pas de résultat, sera considéré comme élu au troisième scrutin
celui qui comptera le plus grand nombre de voix; et si deux se trou
vaient à égalité, ce serait le plus ancien en vocation ou en âge.

S e c t io n

II

BIENS TEMPORELS (C. 148-155)
103. — La Congrégation méditera avec soin, adoptera de tout cœur
et m ettra en pratique avec confiance et énergie les principes suivants :
1) On fera un effort unanim e pour instaurer un mode de vie
modeste qui, par l’exemple plus que par les paroles, et au nom de
la pauvreté du Christ, luttera contre l’avidité de la société d’abon
dance, et contre la cupidité qui perd le monde presque tout entier
(cf. Règ. comm. III, 1);
2) On aura le souci effectif d’utiliser ses biens pour promouvoir
la justice sociale ;
3) On cédera en faveur des pauvres ses biens superflus.
104. — En toute équité, le Supérieur Général, avec l’accord de son
Conseil, a le droit d’imposer une taxe aux Provinces; pareillement le
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Visiteur, avec l’accord de son Conseil, peut en imposer une aux Maisons
de sa Province.
105. — Les biens simplement confiés à la gestion de la Congréga
tion doivent être administrés sous le contrôle vigilant des Supérieurs
assistés de leur Conseil.
106. — §1. Les Economes doivent rendre compte aux Supérieurs
et informer les Confrères de leur administration.
§2. Les registres de recettes et de dépenses et le rapport concer
nant l'état du patrim oine seront examinés: par le Supérieur Général
avec son Conseil une fois par an, s’il s’agit de l’Econome Général ; par
le Visiteur avec son Conseil deux fois par an, s’il s’agit de l’Econome
Provincial ; par le Supérieur local tous les mois, s’il s'agit de l'Econome
d'une Maison. Les registres ne seront signés que s'ils sont jugés exacts.
§3. Les Confrères chargés de l'adm inistration d'œuvres particu
lières, dépendant soit d'une Province soit d'une Maison, présenteront
les registres de recettes et de dépenses à leurs Supérieurs respectifs, au
temps et de la manière fixés par les Normes Provinciales.
§4. S'il s’agit de biens n’appartenant pas à la Congrégation, mais
qui lui sont confiés pour être gérés, leurs registres doivent être présen
tés non seulement aux propriétaires de ces biens, mais encore aux
Supérieurs de la Congrégation.
§5. A la fin de chaque année, l’Econome Général fournira aux
Visiteurs un état général de son adm inistration; et tous les six ans,
il fera de même à l’Assemblée Générale.
§6. Les Visiteurs transm ettront au Supérieur Général, chacun
pour sa Province, le bilan de l’année écoulée.
§7. Les Economes Provinciaux fourniront aux Confrères de leur
Province un compte rendu général de leur administration ainsi
qu’un état du patrimoine de la Province, conformément aux Normes
Provinciales.
107. — Tous les administrateurs, qu’ils soient Supérieurs ou Eco
nomes, ne peuvent faire acte d’adm inistration au nom de la Compagnie
que dans les limites de leur Office et conformément au Droit. De ce
fait, la Congrégation, la Province ou la Maison n’ont à répondre que
des actes d’adm inistration conformes à ces règles ; pour tous les autres,
la responsabilité d’actes illicites ou invalides incombe à ceux qui les
ont posés. Si une personne juridique de la Congrégation a contracté,
même avec permission, des dettes ou des obligations, elle en répondra
elle-même sur ses ressources propres.
108. — § 1. L'Assemblée Générale a le droit de fixer la somme audelà de laquelle le Supérieur Général ne peut pas engager de dépenses
extraordinaires.
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§2. Les Visiteurs peuvent engager des dépenses conformément
aux Normes établies par l'Assemblée Provinciale.
§3. Les Supérieurs locaux peuvent engager des dépenses dans les
limites fixées par les Normes Provinciales.
109. — Les Supérieurs ne perm ettront pas de contracter des dettes
si l'on n'a pas la certitude absolue que les ressources habituelles per
m ettront de payer les intérêts et, par des versements annuels, de rem 
bourser la dette au terme prévu.
110. — §1. On se conformera avec soin aux lois concernant le
travail, la Sécurité Sociale et la justice, pour les personnes employées
dans les Maisons et les œuvres de la Congrégation.
§2. Les Supérieurs doivent agir avec une extrême prudence pour
accepter des fondations pieuses qui engendrent des obligations de
longue durée. On n'acceptera pas de fondations perpétuelles.
§3. On ne fera de largesses avec les biens de la communauté que
dans les cas prévus par les Constitutions et les Statuts.
§4. En acceptant des biens venant à la Congrégation, à une Pro
vince ou à une Maison, par testament ou par donation, on respectera
la volonté du donateur en ce qui concerne la propriété et l'usage de
ces biens.
§ 5. Les Confrères seront inscrits à la Sécurité Sociale par les soins
de la Congrégation, ou éventuellement par les Evêques ou autres per
sonnes au service de qui ils travaillent. En outre, les Maisons, les Pro
vinces et la Curie Générale elle-même contracteront les assurances qui
conviennent contre les divers risques.
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APPENDICE DES STATUTS

INTERPRÉTATION DU STATUT FONDAMENTAL
SUR LA PAUVRETE
A) CONTENU DU STATUT
Dans le Statut fondamental, on peut distinguer les éléments norm a
tifs suivants:
1. — Il est reconnu que les Confrères gardent la propriété des biens
immeubles ou des bénéfices simples qu’ils possèdent ou posséderont
à l'avenir.
2. — Les Confrères sont tenus de disposer des revenus de leurs
biens en œuvres pies. C'est une norme capitale et positive; elle découle
de l'orientation vincentienne qui nous fait disposer de nous-mêmes
et de nos biens au service de l'évangélisation des pauvres. Il y a là
une valeur évangélique remarquable, capitale, qui ressort du Statut.
(Par ailleurs) c'est un devoir de piété filiale et de justice qui fait subve
nir d'abord (le cas échéant) aux besoins des parents et des proches.
3. — Les Confrères ne peuvent retenir les revenus de leurs biens :
norme négative, qui interdit de « capitaliser » en accumulant les reve
nus, et de nous enrichir; c'est une exigence de la pauvreté évangélique,
qui n'est pas seulement pauvreté en esprit, mais aussi pauvreté réelle.
4. — Les Confrères peuvent, avec la permission du Supérieur,
employer les revenus de leurs biens à leur propre usage : il est évident
qu'il s'agit là d'une simple concession, et nullement d'une orientation
positive recommandée (cf. SV XII, 382).
5. — Les Confrères n'ont pas le libre usage de leurs biens, puisqu'ils
doivent dépendre des Supérieurs. Cette norme découle de la dimension
comm unautaire de notre pauvreté.
B) EXPLICATION DU STATUT
1. — Les biens immeubles et les bénéfices simples sont considérés
dans le Statut comme sources de revenus. On peut donc leur assimiler
aujourd'hui tous les autres biens vraiment productifs ainsi que les
valeurs, selon l'estimation courante dans les divers pays.
2. — Rien n'est dit, dans le Statut, des biens meubles qui ne sont
pas des revenus de biens productifs; mais, selon l'esprit du Statut, ils
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ne sauraient échapper à la norme capitale et positive, qui nous impose
de disposer de nos biens, directement ou par l’intermédiaire de la
Communauté, en faveur de l'évangélisation des pauvres ; ils ne peuvent
davantage échapper à d’autres normes.
3. — Le Statut fondamental (en effet) n’est pas l’unique source des
normes qui régissent notre vœu de pauvreté.
4. — Pour mieux saisir l’esprit du Statut fondamental, il sera utile
de réfléchir sur d’autres principes de la pauvreté vincentienne, par
exemple :
a) notre consécration à l’évangélisation des pauvres ;
b) l’esprit de pauvreté (cf. SV XII, 377-386; RC III, 4, 7);
c) la comm unauté des biens (cf. RC III, 3, 4, 5, 6);
d) la conformité de notre vie avec celle des pauvres (cf. RC III, 7) ;
e) la loi universelle du travail (cf. SV XI, 201 et suiv.);
f) les fruits de notre travail sont biens de la Communauté ;
g) les biens de la Communauté sont à considérer comme le patri
moine des pauvres; il ne nous est pas permis, individuellement ou
collectivement, de laisser des biens improductifs, ou sans les placer de
la manière la plus rentable possible en vue de la prom otion des pauvres ;
h) la Communauté possède des biens pour nous perm ettre d’exer
cer notre ministère gratuitement, lorsque c’est nécessaire, et de donner
largement aux pauvres (cf. RC III, 2; SV XII, 377-386).
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